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A C KNOWLEDGEMENTS 
With any l ar g e  sca l e  e n d e a vo r , such a s  this proj ect p a p e r ,  t he r e  a r e  
m a n y  peo p l e  who h e l p  a c c o mp l i s h  t h e  f i n a l  wor k .  I wou l d  t herefore 
l i ke t o  mention a f ew of t h e s e  people i n  a more form a l  wa y ,  but it i s  
not pos s i b l e  t o  f u l l y  s h ow m y  a p p re c i a t ion for a l l  t h e i r  effo r t s .  
I m u s t  s t a r t  with t he person t h a t  re a l l y  kept me wor k i n g  on t h i s  paper 
and h e l pe d  i n  e v e r y  way poss i b l e .  B e v ,  m y  w i f e  a n d  my own per s o n a l  
e x ec u t i ve secret a r y ,  h e l pe d  m e  t h r o u g h  s e ve r a l  t y p i n g s ,  r e v i s i o n s ,  a n d  
more t y p i n g . P l u s ,  s h e  e n d u r ed a l l  t h e  effort of e x t r a  f a m i l y  d u t i e s  
w h e n  I h a d  to m a ke t h e  t i me t o  wr i t e .  M y  hope i s  t h a t  t h i s  w a s  a n  
a d v e n t u r e  a n d  a g rowi n g  e x per i e n c e  for h e r  as m u c h  a s  i t  was for me l 
I m u s t  a l so men t i o n  t he wor k  o f  R o n  S t a n se l l .  B e i n g  a n  e xper i enced 
wr i t er of e x t e n s i o n  m a t er i a l  for many years i n  t he wor k  i n  Bol i v i a ,  
h i s  a d v i c e ,  r e v i s i o n s ,  a n d  e s p ec i a l l y  h i s  f r i e n ds h i p  were i nva l u a b l e  
t o  m e .  
M y  p a r e n t s ,  R a l ph a n d  M a r i e  C h a p m a n ,  h a v e  a lway s been a n  en cour a g em e n t  
t o  m e  i n  a n y t h i ng I h a v e  d on e .  W i t h  t h i s  part i c u l a r  e f f o r t  I m u s t  
m e n t i on t h a t  t h e  c o u r s e  i ts e l f  i s  a r e v i s ion of a n  or i g i n a l  Hom i let i c s  
c o u r s e  wr i t t e n  b y  m y  f a th e r . A l s o ,  a l t hough my m o t h e r  t ur n e d  o v er t h e  
t y p i n g  d u ties ,  wh i c h  s h e  h a d  d o n e  f o r  m e  for y e a r s ,  t o  m y  wife,  s h e  
w a s  h e l pf u l  i n  proof r e a d i n g  a n d  o t h e r  rev i s i o n s . 
i v .  
F i n a l l y  I m u s t  s t a t e  my a pprec i a t i on t o  t h e  Nort hwest Y e a r l y  M eet i n g  
o f  F r i e n d s  M i ss i on f o r  t h e i r  a l l owing a n d  e n c o u ra g i n g me i n  t hese 
e f for t s .  Des i g n a t e d  t i me w a s  g i ven t o  a l l ow me t o  c o m p l e t e  t h e  work. 
T h e y  a l s o  a l l owed t he h a n d s  on e x pe r i e n c e  of t e a c h i n g  o t h e r  e x t e n s i o n  
c o u r s e s  wh i l e  i n  t h e  wr i t i ng process . 
v .  
C H A P T E R  1 P U RPOSE OF T H E  RES E A R C H  
I n  t h i s  c h a p t e r  I wo u l d  l ike to e x p l a i n  t h e  proced u r e  t ha t  I u s e d  i n  
t h e  p r o c e s s  o £  wr i t i ng t he c o u r s e .  I n  o r d e r  to a c co mp l i s h t h i s  I wi l l  
d i v i d e  t h e  c h a p t er i n t o  s e v e r a l  e x p l a n a tory sect i o n s .  
H O W  T H E  C O U R S E  W A S  WR I TTEN 
T h e  beg i n n i n g  point £or me i n  wr i t i n g  t h i s  course wa s the i n terest a n d  
know l e d g e  g i ve n  t o  m e  £rom t h e  t i mes I wa t c h e d  m y  £ a t h er w r i t e  o t h er 
e x t e n s i o n  cou r s e s . A £ t e r  c l a ssroom a s  we l l  a s  i nd e p e n d e n t  st u d y  a t  
W . E . S .  i n  t h e  a rea o£ Theo l o g i c a l  E d u c a t i o n  b y  E x t en s i o n ,  < re£erred t o  
h e r e a £ t e r  a s  T EE > ,  I beca me i nt e r e s t e d  i n  t h e  d i rect a p p l i c a t i on o£ 
t h e  m a t e r i a l  l e a r n e d  t h r o u g h  t he teac h i n g o£ E x t e n s i on c o u rses i n  
P e r u .  Nort hwes t  Y ea r l y  o£ F r i e n d s  M i s s i on i n  Bol i v i a  a n d  Peru h a s  
been i nvol ved i n  T E E  s i nce t h e  £ i rs t  d a y s  o £  i ts c o n c e p t i on i n  t h e  
e a r l y  60's.  T h e r e  is c u r r en t l y  a c u r r i c u l u m  o£ 38 c o u r s e s  i n  t h e  
B i b l e  I n s t i t u t e s  o £  e a c h  c o u n t r y . I was a b l e  t o  move i n t o  t h i s  area 
o£ e x t e n s i on work £ r o m  the f i r st month t h a t  I wa s on t h e  £ i e l d .  
A £ t er be i n g  t h e r e  £ o r  two y e a r s  I e x pr e ssed t h e  i n terest i n  bec o m i n g  
i n v o l ved i n  t h e  rev i s i o n  a n d  r ewr i t i n g  o£ t h e  courses o£ t h e  
I ns t i t u t e .  O u r  m i s s i o n  works i n  coopera t i on wi t h  t h e  
I n t e r d e n om i n a t i o n a l  C o m m i t t e e  £ o r  Theo l o g i c a l  E d u c a t i on b y  E x t e n s i o n  
( h e r e a £ t e r  re£erred t o  a s  I CT E E > .  T h e  £ i ve coopera t i ng m i s s i o n s  
s t u d y ,  rev i s e ,  p u b l i s h, a n d  d i s t r i bu t e  t he c o u r s e  t o  t h e i r  res p e c t i v e  
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n a t i o n a l  c h u r c h e s . So wi t h  t h e  approval OI t h i s  c o mm i t t ee, t h e  
r e v i s i o n  oi t h e  e x i s t i n g  H o m i l e t i cs c o u r s e  wa s g i v e n  t o  me a s  a 
t r a i n i n g  pro c e s s . Ron S t a n se l l ,  a Iel l ow F r i e n d s  m i s s i on a r y  i n  
B o l i v i a ,  w a s  a ppo i n t ed t o  s u p er v i se t h e  wri t i ng . 
T h e  n e x t  s t e p  was t o  become Iam i l i ar wi t h  t h e  wri t i n g  s t y l e  OI t h e  
e x t e n s i on " PR OG R A M M E D  T EX T " m a t e r i a l  u s e d . T h e  s t y l e  oi g i v i n g  t h e  
i niorm a t i on, t h en a q u e s t i on r e l at e d  t o  t h a t  m a t er i a l ,  p l u s  g i v i ng a n  
a n swer t o  t h a t  q ue s t i on i s  u s ed t o  g re a t  a d v a n t a g e . T h i s  a l l ows t o  
s t u d e n t  t o  t ake t h e  m a t er i a l  h o me a n d  s t u d y  t h e  d e s i g n a t e d  c o u r s e  a n d  
s t i l l  h a v e t h e  i m med i a t e  respo n s e  t o  h i s  a n swe r i n g  t h e  q u e s t i on s .  
R e se a r c h  was a l s o  done i n t o  o t h e r  h o m i l et i c s  c o u r s e s  a n d  books wr i tt e n  
i n  S p a n i s h . I a l so t a u g h t  t h e  e x i s t i ng h o m i l et i c s  course to become 
a c q u a i nt e d  wi t h  i t .  
T h e n  t h e  a c t u a l  wr i t i n g  began i n  a p e r i o d  oi t i me s e t  a s i d e  express l y  
Ior t h a t . T h e  I i r s t  h a li oi t h e  c o u r s e  w a s  w r i t t e n  a n d  t h e n  t urn over 
t o  R o n  Ior h i s  rev i s i on and r e d i r ec t i on . Aiter l ea r n i ng Irom t h e  
e x p er i en c e  OI t h e s e  r e v i s i o n s  t h e  s e c o n d  h a li OI t h e  c o u r s e  wa s 
wr i t t e n  i n  a n o t h er period oi t i m e .  T h i s  w a s  a l s o  r e v i s ed b y  R o n  a n d  
r e t u r n e d  t o  m e  Ior t h e  Ii n a l  rev i s i on O I  t h e  w h o l e  c o u r s e . Th i s  Ii n a l  
r e v i s i on w a s  d o n e  t h i s  Iur l o u g h  y e a r ,  h er e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  ait e r  
t h e  c o mp l et i on O I  o u r  Iirst t h r ee y e a r s  in P er u . 
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WR ITT E N  S P E C IF IC A L L Y  FOR T H E  A Y M A R A  PEOPLE 
T h i s  course,  i n  coope r a t ion with t h e  obj ect i v e s  o£ t h e  ICT E E ,  w a s  
wr i t t en w i t h  t he e d u c a t i o n a l ,  s oc i a l ,  a nd expe r i en t i a l  l e v e l s  o £  t h e  
A y ma r a  people o £  Bo l i v i a  a n d  P e r u  kept i n  m i n d . We d e a l  w i t h  a 
m a j o r i t y  o £  r u ra l ,  l ower e d u c a ted f a r mers i n  t he region o £  Lake 
T i t i ca c a ,  on t h e  Bo l i v i a n  - P e r u v i a n  bor der . T h u s  t h e  S pa n i sh l e v e l  
o £  t he course i s  wr i t t e n  spec i f i c a l l y w i t h  t h i s  p r i m a r y  e d u cat i o n  
t r a i n i ng i n  m i n d .  M a ny o £  t h e  c o u r s e s  a l so h a ve a b i - l i ng u a l  e d i t i o n  
for t hose t h a t  don't read t he S pa n i sh v e r y  we l l  a n d  a r e  a b l e t o  
u n de r s t a n d  better i n  t he i r  n a t i ve A y m a r a .  There i s ,  h owe ver , a 
g r ow i n g  perce n t a g e  o £  st uden t s ,  o f t e n  from t h e  urban c e n t e r s ,  w i t h  a 
h i g her appt i t u de i n  S pa n i sh ,  s o  t here i s  the c o n s t a n t  n e e d  to i m prove 
t h e  m a t er i a l . 
O B J E C T IVES OF T H E  C O U R S E  
T h e  over - a r c h i n g  o b j e c t i ve or purpose o £  t h i s  course i n  m y  m i n d  i s  t o  
b e g i n  t h e  process o £  t r a i n i n g  t h e  n a t i o n a l  pa s t or s  t o  b e  d i s c i p l i n ed , 
t o  o r g a n i z e  t h e i r  t h ou g h t s, i mprove t h e  way t h e y  s t u d y ,  a n d  t h e  s t y l e  
o £  t h e i r  prea c h i n g . I£ t h i s  i n  some s ma l l  way c a n  be a cc o m p l i sh e d ,  
t h e  people a n d  t h e  c hu r c h e s  i n v ol ve d ,  a s  wel l  a s  t h e  who l e  work o£ t h e  
K i n g d o m  o £  God , wi l l  b e  a££ected 1 
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T h e  t r a n s l a t e d  o b j ect i v es £rom t he beg i n n i n g  o£ t h e  c ourse are : 
I w a n t  t h i s  c ourse t o  be a g r e a t  h e l p  i n  t h e  work o£ t h e  Lordi I 
d e s i re t h i s  £ i rst i n  t h e  l i ves o£ t hose who s t u d y  t h i s  course,  £or i t  
i s  essen t i a l  t o  un d e r s t a n d  h ow t o  e££ect i ve l y  preach t h e  Word o £  God . 
A l so I w a n t  t h e  c h u r c h e s ,  where t h e  s tud e n t s  a r e  i n v o l v e d ,  to 
e x p e r i e n c e  a g rowt h  because o £  t h e  e££orts o£ t h ese s t u d ent s .  
M o r e  s p ec i £ i c a l l y ,  a £t e r  t h i s  course i s  £ i n i sh e d ,  I a m  p r a y i n g  t h a t  
y o u  a s  a stud e n t  wi l l  be a b l e  to l oo k  a n d  s e e  t h a t  y ou h a v e  c ompl eted 
the £ a l l ow i n g  o b j ect i ves: 
1 .  T h i n k  a b o u t  t h e  c a l l i n g  o£ God t o  preach t h e  Word o£ t he Lord . 
2 .  Improve y o u r  s p i r i tual l i £ e ,  especi a l l y  i n  t h e  a r e a s  o£ B i b l e  
s tud y a n d  pra yer , s o  you wi l l  be a b l e  t o  a p p l y  t h e s e  s tu d i es t o  
y our pre a c h i n g .  
3 .  Become a c qua i n ted wi t h  t h e  u s e  a n d  £orma t i on o£ out l i nes £ or 
y our sermon s .  
4 .  G a i n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  v a r i ous t y pes o £  s e r mo n s  i n  d i ££erent 
o c c a s i o n s  i n  t h e  c hurch .  
5 .  G a i n  a g re a t e r  c o n £ i d e n c e  i n  t h e  L ord's promi s e  t o  guide a n d  
d i r e c t  i n  t h e  prepar a t i on a n d  d e l i v ery o£ y o u r  sermon . 
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C H A P T E R  2 
-----------
P R E F A C E  
E N G L IS H  S U M M A R Y  O U TL IN E  
O F  HOM ILETICS C O U R S E  
T h �s E n g l�sh out l�ne o£ t h e  h om�l et�cs course w�l l b e  wr�t ten � n  t h e  
s t y l e  o £  t h e  Span�sh v ers�on , speak�n g d�r e c t l y  to t h e  s t u d e n t. E a c h  
c o u r s e  � s  g�ve n  t o  t h e  s t u d ent t o  t ake home a n d  s t u d y  £or h�mse l £ .  I n  
t h�s way t he book � t s e l f  somewha t  becomes t h e  t e a c h e r  of t h e  c ou r s e .  
S U M M A R Y  O U T L IN E  A N D  E X P L A N A T ION O F  E A C H  C H A P T E R  
I .  
I I .  
I I I .  
The �mpo r t a n c e  of preach�n g .  
A .  B e c a u s e  �t �s a man d a t e  g�ven �n t h e  B�b l e .  
M ark 25 : 1 5  
I I  T�mot h y  4 : 2 , 
B .  B e c a u s e  o f  t h e  e x a m p l e s  t h a t  we h a v e . 
J e s u s  p r e a c h e d  M a t t h ew 4 : 1 7 
P a u l's preach�ng - I C o r .  9 : 1 6 
T h e  c a l l  o f  t h e  preacher comes d�rect l y  from G o d . 
A .  A s  seen �n t h e  e x a m p l e  of J e remi a h .  ( J e r .  1 : 4 )  
B .  A s  seen in the e x a m p l e  o f  Isa�a h .  < Isa . 5 : 8 )  
c .  A s  seen i n  t h e  e x a m p l e  o f  P a u l . < A c t s  2 0 : 24 >  
T h e  e v i d e n c e  of the c a l l .  
A .  T h e  g re a t  d e s i re t o  be i n v ol v ed i n  t h e  Lord's work . 
B .  T h e  recog n i t i on of the c a l l  by o t h e r  bel i e v er s .  
c .  T h e  p r od u c i n g  of s p i r i t u a l  f ru i t .  
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L e s s o n  2 You Wa nt t o  be a Preacher ? The Req u i rement s .  
I .  
I I .  
I I I .  
I V .  
I nt rod u c t i on : What d o  you need i f  you want to preac h ? 
A .  
S p i r i t u a l i t y .  
P r e a c h i n g  i s  a s p i r i t u a l  t h i n g .  
1 .  We a r e  g i v i ng t he Word of God . 
2 .  We c a nnot t a lk of h u man t h i n g s . 
B .  W e  h a ve power when w e  h a v e  t h e  H o l y  Sp i r i t .  
1 .  A c t s  1 : 8 
2 .  I J o h n  4 :  1 3  
3 .  J o h n  1 4 : 26 
N a t u r a l  G i f t s .  
A .  T h e  a b i l i t y t o  t h i nk a n d  reason . 
B .  
A .  
B .  
A .  
T h e  g i ft o f  s peech - - t o  express yourself i n  a c lear manner . 
Know l ed g e .  
B y  t h e  H o l y S p i r i t  w e  c a n  know t h e  t h i n g s  of God 
- I C or i n t h i a n s  2 : 9 - 1 1  
We s h ou l d  know t h e  s p i r i t u a l  doct r i n e s .  
P r e p a r a t i on .  
T h e  good p r e a c h er s h o u l d  know h ow t o  prepa r e .  
1 .  W i t h  h i s  m a t er i a l s .  
2 .  How t o  s t u d y . 
B .  We s h o u l d  prepare o u r se l ves s p i ri t u al l y .  
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L E SSON 3 T h e  Devot i o n a l  L i £e o£ t h e  P r e a c her. 
I .  
I I .  
I n t r o d uc t i on - Where does t h e  power t o  p r e a c h  c o me £ r om ? 
P r i ma r i l y  i n  t h e  s e c u r i t y  t h a t  God h a s  c a l l ed y o u  a n d  t h a t  t h e  
H o l y  S p i r i t  i s  i n  y o u .  
- - Bu t - - Y o u r  power a l so comes w h e n  you p r e p a r e  y ou r  l i £ e  d a i l y  
w i t h  t h e  £ a l l ow i n g  t h i ngs : 
A .  
B .  
c .  
A .  
B .  
P r a y e r .  
T h e  commu n i c a t i on w i t h  J e s u s  shou l d  b e  d a i l y . 
Y o u r  p r a y e r  shou l d  be a g r e a t  prepa r a t i on £ o r  y o u r  
sermon s .  
1 .  G i v e  t h anks t o  H i m  £or l a st week's h e l p .  
2 .  A sk £or i de a s  a n d  i l l u s t r a t i o n s. 
Y o u r  p r a y e r s  s h o u l d  b e  speci £ i c .  
1 .  F o r  y o u r  £ e m i l y. 
2 .  For t h e  l i £e o£ your c h u rc h .  
< Us e  a n o t e book t o  wri t e  t hese d own. 
T h e  B i b l e  S t ud y .  
T h e  s t u d y  i s  l ike d a i l y  s p i r i t u a l  £ood £or your l i £ e .  
T h e  s t u d y  s h ou l d  be a b i g  £oun t a i n  £ o r  t h e  p r e a c h er . 
1 .  I £  God i s  t a lk i n g  t o  y o u ,  i t  i s  poss i b l e  t h a t  oth ers 
need t h e  s a me mes s a g e  £rom God .  
2 .  God c a n  a l s o  g i v e  you a spec i £ i c  mes s a g e. 
C. T h e r e  are v a r i ou s  r u l es. 
�. Form a h a b i t  o£ s tu d y .  
2 .  Fol l ow a pl a n .  
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3 .  T h i nk of w h a t  you r e a d . 
4 .  N o t e  t h e  profound t e a c h i n g s .  
5 .  A p p l y  t o  y our l i f e  a n d  t he l i f e  o f  t h e  c hur c h .  
L E S S O N  4 T h e  C e n t r a l  Theme 
I.  
I I .  
I n t r oduc t ion - I n  t h e  n e x t  two l e s s o n s  we wi l l  study t h e  two 
t h i ng s  t h a t  are the f ou n d a t i o n  of a sermo n . 
The C e n t r a l  Theme a n d  T h e  B i bl i c a l  Text 
T h e  f i r s t  t h i ng in prepa r i ng a g o o d  sermon i s  to have a d ef i n i t e  
mess a g e .  W h a t  w i l l  I sa y ?  
A .  
B .  
c .  
A .  
W h a t  i s  t h e  t he m e ? 
P r i n c i p a l  sub j e c t s  or a c en t r a l  i d e a . 
S h ou l d  h a v e  o n l y  o n e  t he m e  - l i mi t e d  a n d  d ef i n i t e .  
S h ou l d  b e  spec i f i c  - s h o r t  but c l e a r . 
H ow t o  f i n d  a t h e m e .  
L i st e n  t o  t h e  H o l y  S pi r i t .  
1 .  In your d a i l y  l i f e .  
2 .  I n  y our d e v o t i o n a l  s tud i es. 
B .  R e f l ect o n  t h e  s p i r i tua l n e c e s s i t i e s  of your l i s teners . 
C .  R e a d  a n d  l i s t e n  t o  s e r m o n s  o f  other prea c h er s .  
D .  I n  y our p a s t ora l v i s i t s .  
L E S S O N  5 T h e  B i b l i c a l  Text 
In t roduc t i on - We beg a n  w i t h  t h e  area of the t h eme of the s e r mon , 
but t h e  t e x t  i s  equa l l y  import a n t .  
A n  e f f ec t i ve s e r mo n  n e e d s  a b i b l i c a l  t e x t  t o  s epara t e  i t  
from o t h e r  t y p e s  o f  s p e ec h e s .  
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I£ o n e  d o e s n't use a t e x t  i t  i s  e a s i er t o  get awa y £rom 
s peaki n g  the message £rom God . 
I.  T h e  use o£ t h e  t e x t . 
A .  T h e  t e x t  £ ocuses t h e  h earer on t h e  s p i r i tua l mess a g e . 
B .  A wel l  c h o se n  t e x t  c a n  br i n g  i n t erest t o  t h e  sermon . 
c .  T h e  t e x t  c a n  h e l p  both t h e  prea cher a n d  t h e  l i s t eners s t a y  
w i t h i n  o n e  sub j ec t .  
I I .  H ow t o  c h o o s e  a t e x t . 
A .  C h oo s e  a t e x t  t h a t  you un d er s t a n d  wel l .  
B .  Study t h e  c o n t e x t  o£ t h e  v e r s es . 
c .  D on't overuse or underuse £ a m i l i a r  v er s e s .  
LESSON 6 R ev i ew o£ Lessons 1 - 5  
T h i s  l esson i s  j us t  repeat que s t i on s  rev i ewi n g  t h e  £ i rst 5 
l esson s .  
A £ t e r  £ i n d i n g  t he t h e m e  a n d  t h e  t e x t  t here a r e  a £ ew i tems t h a t  
w i l l  h e l p  y ou b e g i n  t h e  process o £  put t i n g  together a sermon . 
I .  F i rs t  you must prepare your s e l £  
A .  B y  l i st e n i n g  t o  o thers . 
B .  B y  l ooki n g  £or n ew t h i ng s  a t  a l l  t i me s . 
c .  B y  speaki n g  t h e  t ru t h  wi t h out £ear o £  w h a t  o t h e r s  m i g h t  s a y .  
I I .  Y o u  must a l so l earn t h e  use s  o£ a n  out l i n e .  
A .  T h e  out l i n e  c a n  e n a b l e  you t o  speak wi t h out rea d i n g .  
B .  T h e  out l i n e  c a n  h e l p  keep y ou £rom wan d e r i n g .  
c .  T h e  out l i n e  wi l l  h e l p  you come up w i t h  a d e£ i n i t e  p l a n . 
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I I I .  T h e  £ormal out l i ne s t r u c t u r e  was e x pl a i n ed i n  b r i e £ ,  b u t  i t  
a l so w a s  s h own t h a t  t here a r e  many w a y s  t o  £orm a n  o u t l i n e .  
��§§Q�--�-----!��-����-����-�!_!��-9�!!!�� 
I .  
F rom t h e  b r i e£ e x p l ana t i on o£ w h a t  a n  ou t l i n e  i s  we g o  n ow i n t o  a 
more d e t a i l e d  wor k i n g  o£ t h e  m a i n  poi n t s .  F r o m  t h e  i d ea s t a g e ,  
wh e r e  d o e s  o n e  b eg i n  t o  p u t  t h e  t houghts d own i n  o r de r ?  I t  i s  
s u g g e s t e d  t h at t h e  process beg i n  b y  putt i n g  d own a l l  t h e  i d eas 
that come t o  mind o n  t h e  t heme and t h e  t e x t , not n e c e s s a r i l y  in 
a n y  o r d er to beg i n  w i t h . Then you can £al l ow t h e s e  r u l e s .  
A .  
B .  
c .  
D. 
There a r e  s o me b a s i c  r u l e s  £ or £arm i n g  t h e s e  m a i n  poi n t s .  
A l l  o £  t h e  p o i n t s  shou l d  b e  i n  t h e i r  l og i c a l  o r d e r . 
E a c h  d i v i s i on s h ou l d  be o£ a bout t h e  s a me i mp or t a n c e .  
E a c h  m a i n  p o i n t  m u s t  be e a s i l y  understood b y  t h e  l i s t e n er s .  
There i s  n o  s e t  n u mber £ o r  m a i n  d i v i s i on s  b u t  y o u  must h a v e  
e n o u g h  t o  £ i l l  o u t  t h e  t heme o £  t h e  s ermon p r o pe r l y .  
E .  T h e r e  must b e  c l e a r  r e l a t i on s h i p  between t h e  t h e me, t e x t  a n d  
t h e  m a i n  poi n t s . 
These next l es s o n s  h a v e  ex ten s i ve pract i ca l  work £ o r  e a c h  
p r i n c i pa l  b e i n g  t a u g h t .  They t a ke t h e  i d ea a n d  t ry t o  h e l p t h e m  beg i n  
t h e  process o £  d o i n g  i t  t h emsel v e s . I n  t h i s  l es son t h e y  h a d  t o  t ake 
t h e  p a r a b l e  o£ M a t t h ew 1 3 : 1 - 23 and b e g i n  pi c k i n g  o u t  ma i n  p o i n t s  a n d  
i de a s  t o  t eac h .  T h i s  s a m e  p a s s a g e  i s  t h e n  used i n  t h e  o ther l es so n s  
t o  t e a c h  h ow t o  £ i l l  o u t  t h e  s ke l et o n  o£ the ou t l i n e .  
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LESSON 9 T h e  S u b - d i v i s i o n s  of t he Out l i ne 
I .  
I I .  
I I I .  
From t h e  ske l e t o n  of t he ma i n  po i n t s  i n  d i v i s i o n s ,  you can t he n  
g o  o n  t o  f i l l i ng more d et a i l s  w i t h  sub - d i v i s io n s  u nd e r  e ach 
poi n t . 
T h e  h ar d e s t  t a sk of b u i l d i ng a good sermon i s  i n  t h i s  a r e a  
of f i l l i ng out t h e  m a i n  poi n t s  of t h e  out l i n e .  
T h e r e  a r e  t h ree ways t o  accompl i s h  t h i s .  
A .  W i t h  e x p l a n a t i on s .  
B .  W i t h  observ a t i ons . 
c .  W i t h  i l l u s t r a t i ons . 
T h e r e  a r e  a f ew r u l e s  f or t h e  s u b - d i v i s i on s . 
A .  T h e r e  must be a c l e a r  r e l a t i on between t h e m  a n d  t h e  m a i n  
d i v i s i o n s .  
B .  T h e y  m u s t  b e  new t h o u g h t s  a n d  not j u st r e p i t i t i on s .  
C .  T h e y  must e x p l a i n  t h e i r  own m a i n  d i v i s i on a n d  not g o  i n t o  
a n o t h e r  p o i n t  a n d  try t o  e xp l a i n  i t .  
LESSON 1 0  T h e  I nt roduct i on 
Much i s  m a d e  of t he f act t h a t  t h e  �!!��!���, of t ho s e  t h a t  
l i st e n ,  i s  t h e  most important p a r t  of a n y  s e r mon. I f  you d o n't 
h a v e  t h e i r  a t t e n t i on ,  you wi l l  be speaking for n a ug h t . 
I .  I mpor t a n t  poi nts of t h e  i n t r o d uct i o n .  
A .  B e  somet h i n g  t hat the l is t e n e r s  c a n  i d en t i f y  w i t h .  
B .  B u i ld t he i n t e r est o f  t he a u d i e nce i n  t he s u b j ect of t h e  
s�r mon w i t h out g i v i n g  t he w h o l e  s t o r y  o f  t h e  o u t l i n e .  
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I I .  
C .  I t  s h o u l d  b e  S HORT - S I M P L E  - a nd RELATED c l e a r l y  to the 
m a i n  body o£ the o utl i n e .  
T h e r e  a r e  sever a l  sources £or these i ntroductions . 
V i s u a l  i l l ustr ations From the c o ntext o£ the verse 
With q uest i o n s  Stor i e s  o £  t h e  a uthor 
From hymns Perso n a l  sto r i e s  
C u r r e nt e v e nts From l iter ature 
LESSON 1 1  The Conc l u s i o n  
I t  was p o i nted o u t  that to beg i n  we l l  is v e r y  i mporta nt. H oweve r  
to e n d  your sermon with good e m p h a s i s  a n d  we l l  ti med , i s  a l so 
very i mportant ! The conc l u s i on must be the c l i max o£ the sermon 
in wh i c h  the preacher ca l l s  th ose l i sten i n g  to obey the Wor d  o £  
God . 
I .  There a r e  two pur poses o£ the conclus i on .  
A .  T o  a p p l y  the message t o  the l i v es o£ th ose l i sten i n g .  
B .  Cre ate i n  t h e m  th e d e s i r e  t o  obey t h e  truth o£ the mess a g e .  
I I .  There a re three sty l e s  o£ c o n c l u s i ones . 
A .  A br i e£ rev i ew o £  the mater i a l  presented . 
B .  A n  i l l u strat i on perta i n i n g  to the mate r i a l  o£ th e sermon . 
c .  A call to compl ete a n  act o£ obed i ence to the messag e .  
LESSON 1 2  R e v i ew o £  Lessons 7 - 1 1  
A g a i n  th i s  lesson i s  j ust a test i n g  o£ th e mater i a l  g i ven i n  th i s  
q u a rter o£ the book. T h i s  time you wi l l  h a v e  to go th rou g h  each 
step i n  th e b u i l d i ng o£ your own outl i ne £rom a n  e x a m p l e  i n  
M atth ew 2 0 .  
- 1 2 -
I. The beg i n n i ng steps o£ good B i b l e  s t udy. 
A .  St a r t  w i t h  a good t i me o£ p r a y e r .  
B .  H a v e  a s y s t e m a t ic p l a n  o f  s t u d y .  
c .  Fol l ow t h a t  p l a n  w i t h  d i c i p l i ne .  
D .  A sk £or t h e  Holy S p i r i t's h e l p  a s  you st u d y . 
I I .  T h e r e  a r e  four e x a m p l e s  o £  how to s t u d y  t h e  B i b l e .  
A .  S t u d y  one s i ng l e  verse.  
B .  S t u d y  a t o p ical t heme . 
c .  S t u d y  a l a rger h i storical p a ssage . 
D .  S t u d y  a wh o l e  chapter or book o £  t h e  B i b l e .  
LESSON 1 4  T h e  T e x t u a l  Sermon 
T h i s  i s  t h e  sermon based on one p a r t i cu l a r  verse . T hree o f  
t hese t y pes o f  sermons were p r e s e n t ed . 
A .  U s i ng t h e  e x act words i n  t he e xact o r d e r  o f  t he verse a s  t h e  
d i v i s i o n s  o f  t h e  out l i ne .  
B .  U s i n g  t h e  s a m e  order o£ i de a s  o f  t h e  verse bu t w i t h  your own 
word i n g .  
C .  C h a n g i n g  t h e  order a n d  ma y b e  t h e  wor d i n g  o f  t h e  text . 
T h i s  i s  t h e  t y p e  of sermon b u i l t  a r o u n d  a p a r t i cu l a r  t op i c .  
They can be based on t h e  f o l l owing . 
A .  B a s e d  o n  a word s t u d y ,  i e .  
B .  Base d  o n  a d octr i n a l  i ssu e .  
s a l v a t i o n .  
C .  B a sed o n  a topic or s u b j ect o u t s i d e  spec i f i c  b i b l ica l t e xt s .  
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I .  
I I .  
T h i s  i s  t h e  sermon b u i l t  a r o u n d  a l a r g e r  p a s s a g e  of 
scr i pt u r e .  T h e y  c a n  b e  b u i l t on t h e  fo l l owi n g .  
A .  From p a r a b l es or stor i es from t h e  B i b l e .  
B .  From a l a r g e r  passage t h a t  b r i n g s  o u t  o n e  i d e a . 
C .  From a ch a p t er or e n t i re book of t h e  B i b l e .  
T h e  ma i n  o b j ect i ve of t he l esson is t o  a q u a i n t  y o u  w i t h  t he 
need for a n d  t he u se of a s y s t em for o r g an i z i ng t h e  i d e a s  
you m i g h t  collect i n  t h e  prep a r a t i o n  o f  y o u r  s e r mon . 
T h e r e  a r e  m a n y  pl aces o n e  can get m a t e r i a l  for sermons.  
A .  From re a d i n g  o f  v a r i ous k i n d s .  
B .  By l i st e n i n g  t o  o t h e r  p r e achers,  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  e t c .  
c .  From your t he o l o g i c a l  s t u d i e s .  
D .  From t he d a i l y  l i fe o f  t he f a m i l y  o f  t h e  s t u d e n t . 
T h e r e  a r e  sever a l  s i m p l e  f i l i ng syst ems t h a t  c a n  h e l p .  
A .  U s i n g  sma l l  not ebooks t o  record t he i d e a s  a s  t he y  come . 
B .  E n v e lopes w i t h  s u b j ect t i t les in wh ich m a t e r i a l  can be put . 
c .  F i l e  folders in a box w i t h  labels of s u b j ect s .  
LESSON 1 8  R e v i ew o f  t h e  Lessons 1 3 - 1 7  
LESSON 1 9  T h e  U s e  o f  I l l us t r a t i o n s  
---------------------------------------
I .  T h e r e  a r e  s e v er a l  reasons for t he i r  u s e. 
A .  T o  make t he s u b j ect a l i t t le clearer . 
B .  Rai s e  t h e  i nt er e s t  l e v e l  i n  t he s ub j ect . 
c .  H elp t h e  l i st en ers remember t he subj ect m a t t e r . 
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II. T h e r e  a r e  sever al t ypes o f  illust rat i o n s .  
A .  T h e  v i sual - somet h i n g  t h a t  can b e  s h own . 
B .  T h e  n a r r a t i ve - a s t o r y  pert a i n i ng t o  t he s u b j ect . 
c .  T h e  h u mo r o u s  s t or y .  
D .  T h e  comp a r i son - T h e  K i n g d o m  of God i s  l i ke . . .  
LESSONS 20 & 2 1  A d d i t i o n al Helps for t h e  P r e acher 
-----------------------------------------
-------------
Lesson 20 a n d  2 1  d e al w i t h  four m a i n  h elps t ha t  can really 
h elp t h e  p a stor s t u d y  a n d  f ill out h i s/her sermo n : 
T h e  C o ncord a nce - M a r g i nal references i n  t he B i ble 
T h e  B i ble D ict i o n a r y  S i mple B i ble Comme n t a r i es - - -
T h e s e  a r e  m a t e r i als t h a t  a r e  beco m i n g  more commo n for our 
people a n d  so you n e e d  to know h ow t o  use t h e m  in your 
s t u d y .  T h e  lessons d e al w i t h  bot h t he t heory a n d  some 
pr act ical use of e ach of t he help s .  
I. The purposes of the ser v ice a r e : 
A .  A d or a t i on t o  G o d .  
B .  T h e  e d i f ic a t io n  o f  t he b el i evers . 
c .  To t each t h e  gos pel t o  t ho s e  t ha t  m i g h t  n o t  know H i m .  
II. The p r i nc i p a l  u n i t  of t he s e r v ice a r e : 
A .  M u s i c .  
B .  P r a ye r . 
c .  Scr i pt u r e  r e a d i n g .  
- 1 5 -
D .  The o ££er i n g . 
E .  A t e s t i mo n y  t i m e .  
F .  The messag e .  
L E S S O N  24 R e v i ew o£ Lessons 1 9 - 23 
T h e r e  i s  t h e  £ i n a l  rev i ew o£ t h e  l a st q u a r t er o £  t he cou r s e .  
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L EC C I ON 1 - L a  I mp ort a n c i a  d e  Pre d i c ar 1 7 
2 - z,Qu i s i era Us ted Ser Pre d i ca d or ?  8 1 3  
3 - La V i d a  Devoc i o n a l  d e l  Pre d i c a d or 1 4  2 0  
4 - E l  Tern a C e n tra l 2 1  2 8  
5 - El T e x t o  B i b l i co 29 35 
6 - R E P  A SO d e  l a s  l e c c i o n e s  1 - 5 36 39 
LEC C I ON 7 - A y u d a s  para Pri n c i p i ar 40 48 
8 - El C u erpo - L a s  D i v i s i o n e s  Pri n c i p a l es 49 55 
9 - L a s  S u bd i v i s i o n e s  d e l  C u erpo 56 64 
1 0  - L a  I ntroducc i 6 n  65 73 
1 1  - L a  C o n c l us i 6 n  74 80 
1 2  - R E P A S O  d e  l a s  lecc i o n e s  7 - 1 1  8 1  85 
L E C C I ON 1 3  - E l  E s t u d i o  B i b l i c o  8 6  93 
1 4  - E l  S erm 6 n  Text ua l 94 - 1 0 0  
1 5  - E l  S erm 6 n  Tema t i c o  1 0 1  - 1 07 
1 6  - E l  S erm 6 n  Expos i t i v o  1 08 - 1 1 5 
1 7  - C o l e c t a n d o  I de a s  para e l  Serm 6 n  1 1 6 - 1 2 1  
1 8  - R E P A S O  d e  l a s  l ec c i o ne s  1 3 - 1 7  1 22 - 1 26 
l.ECC I O N  1 9  - E l  U s a  d e  l a s  I l u strac i on e s  1 27 - 136 
20 - L o s  A u x i l i o s  para e l  Pre d i c ad or 137 - 1 43 
2 1  - Otros A ux i l io s  para e l  Pre d i c a d or 1 44 - 1 49 
22 - P re d i c an d o  e l  S erm 6 n  1 50 - 1 5 7  
23 - D iri g i en d o  e l  C u l t o 1 58 - 1 66 
24 - R E P  A SO d e  l a s  l e c c i o n e s  1 9 - 23 1 67 - 1 7 0  
- H O M I LET I C A -
" L a h o m i l e t i c s " - es u n a  p a l abra g r a n d e ,  ln o ?  lQue q u i er e  d ec i r  e s t a  
p a l abra ?  A l g u i en d i j o  q u e  e s t e  vocable s i g n i f i e s  ��-����-��-E��E���� 
�-e���!���-��-�����i�-���!!��- En o t r a s  p a l abr a s ,  l a  h o m i let i c s  es e l  
e st u d i o  d e  " C 6 mo P r e d i c a r " .  
A mbos d ef i n i c i on e s  presen t a n  d o s  probl e m a s  grandee para e s t e  curse y 
l o s  q u e  l o  e s t u d i a n :  
m i s m o  mensa j e .  A u n q u e  va mos a d e d i c a r  m u c h o  t i empo h a b l a ndo d e  l o s  
e s f u e rzos h u ma n o s  en l a  pred i c a c i 6 n ,  n o  podemos o l v i d a r  que es u n a  
obr a e s p i r i t u a l . Es u n a  c ooper a c i 6 n  e n t r e  D i e s  y e l  pred i c a dor . 
Par e s o ,  d u r a n t e  e s t e  c u r s e  v a mo s  a recor d e r  s i e m pre q u e  no podemos 
s e p a r a r  n uestros e s f uerzos d e  la obra d e  D i e s .  N o  d ebemos pen s a r  q u e  
a l  t e r m i n e r  e s t e  c u r s e  q u e  ya podemos pred i c a r  s i n  l a  a y u d a  d e  D i e s . 
P e r c  c r e o  q u e  t a mpoco podemos p e n s a r  q u e  n o  e s  i mport a n t e  preparar e l  
s e rm 6 n  y e s t u d i a r  l a  h o m i l e t i c s . 
i Qu e  D i es l e  ben d i g a  en s u  e s t u d i o  d e  e s t e  curse ! O r e mos q u e  e l  
m e n s a j e  d e  l a  s a l v ac i 6 n  s e a  pre d i c a d o  m a s  f u e r t e  como r e s u l t a d o  d e  s u  
e st u d i o .  
" De l an t e  d e  D i e s  y C r i st o  J esus , t e  e n c a rg o  m u c h o  q u e  P R E D I QUES E L  
M E N S A J E ,  q u e  i ns i s t as c u a n d o  sea oport u n o  y a u n  c u a n d o  n o  l o  sea . 
Con v e n c e ,  repren d e ,  y a n i m a ,  e n s e fia n d o  con t o d a  p a c i e n ci a .  " 
I I  Ti moteo 4 : 1 - 2  
A l  A l um n o  y M a e s t r o  d e  e s t e  curse d e  HOM I LE T I CA 
Y o  q u i s i era q u e  e s t e  c u r s e  sea u n a  g r a n  a y u d a  e n  l a  obra d e l  S efior ,  
d eben pred i c ar l a  P a l abra d e  D i os. 
Es i mp ort a n t e  saber c 6 mo 
P ero t a mbi en q u i s i er a  como u n  
r e s u l t a d o ,  q u e  l a s i g l es i a s  d on d e  l o s  a l umnos pred i c a n  experi menten un 
c re c i m i e n t o .  
M a s  espec i f i c o ,  a tr a v e z  d e  au est u d i o  d e  e s t e  curse e s t o y  ora n d o  q u e  
u s t e d  p u d i era m irar y d e c i r  q u e  h a  c u mp l i do l o s  s i g u i en t es obj e t i vos : 
1 .  Pen sara e n  el l l a ma m i e n t o  d e  pre d i c a r  l a  P a l abra d e  D i os 
2 .  M e j orara su v i d a  e s p i ri t u a l , espec i a l mente en su est u d i o  bibl i c o ,  
para q u e  pueda a p l i c ar l o  e n  su v i d a  d i a r i a  c o m o  e n  s u s  sermones 
3 .  U t i l i ze r s  l a s  i d e a s  y reg l a s  ba s i c a s  d e  f ormer u n  bosq u e j o para 
su s erm 6 n . 
4 .  Ten dra m a s  e x p e r i e n c i a  en varios t i pos d e  sermones y l os 
u t i l i zers en d i f erentes o c a s i o n e s  en l a  i g l es i a .  
5 .  Conf i ar a  e n  D i os c o mo s u  g u i a  person a l ,  t a n t o  en p r e p a rar s u s  
sermones c o m o  e n  pred i ca r l o s . 
S i  d e s pues d e  e s t e  c u r s e  u s t e d  podra d e c i r  q u e  h a  c u m p l i d o  estes 
obj e t i vos con f i o  q u e  -
TODD S E A  P A R A  L A  H O R A  Y GLOR I A  D E  D I OS Y N I NGUN H OM B R E  
L EC C I ON 1 .  L A  P R E D I C A C I ON ES I MPORTA NTE 
B i e nven i do s  a e s t e  c u r s o  de 
- HO M I LET I C A -
S i  u st ed n o  l a  h a  l ei d o  t od a v i a, l ea l a  
i n t ro d u cc i 6 n d e  e s t e  l i bra q u e  d e £ i n e  l a  
C o n  l a  a y u d a  d e  D i o s ,  
Hom i l � t i c a .  Tenemos q u e  
pr e d i c ac i 6 n .  
p a l abra Hom i l �t i c a .  
1 .  6 0u� q u i er e  d e c i r  "h o m i l � t i c a " ?  
v a mos a e n t e n der l a  i mp o rt a n c i a  d e  
empezar con u n  est u d i o  bibl i c o  sobre 
L a  m a n e r a  c o r r e c t a  de aprovech a r  de e s t e  
e s t u d i o  e s  j un t a r  l o  e s p i r i t u a l  con l o  
pr a c t i c e .  C r eceremos e s p i r i t u a l m e n t e  
pero a l a  v e z  en n ue s t r a  c a p a c i d a d  d e  
p re d i c a r .  
; Qu e  D i o s  l e  ben d i g a  en su est u d i ol 
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N a d a  puede m o s t r a r  l a  i mport a n c i a  d e  l a  pred i c ac i 6 n  mej or que e l  
m a n d a t a  d i re c t o  d e  Jesucr i s t o  m i s m o .  Lea M a r c o s  1 6 : 1 4- 1 8  a ha r a .  
E n  l a  vers i 6 n " D i o s  L l e g a  A l  Hombre " ,  v er s i c u l o  1 5  d ic e : 
"Y l e a  d i j o - V a y a n  por todo e l  m u n d o  y P R E D I Q U E N  ESTE MENSAJE d e  
s a l v a c i 6 n  a t o d o s . " 




3 .  lQue d i j o  C r i s t o  q u e  l o s  d i sc i pu l os d e b e n  h ac e r ? 
i Un a  n o t al De vez e n  
e s t e  c u r s o  v a m o s  a 
v e r s i ones pop u l a r e s  
L l e g a  A l  H ombre " .  
c u a n d o  e n  
usar 
como 
S i  usted 
va r i a s  
" Di os 
e s t  a 
u s a n d o  o t r a  v e r s i 6 n ,  v e r a  
d e  d i £eren c i a ,  pero 
e n t e n d e r l o .  
un poco 
p u e d e  
P a b l o  t a m b i e n  d i j o  a T i mo t e o  en £orma d e  m a n d a t a, q u e  " pr e d i q u e  c u a n d o  
s e a  opor t u n o  y a u n  c u an d o  n o  l o  s ea " .  ��� -11_I��9!�9- ���� 
4. lHa b l 6  P a b l o  s o l a me n t e  a T i moteo o a n o s o t r o s  t a m b i e n ? 
s. lCuando d e b e m o s  pred i c a r ?  
1 a s  q u e  e s t o s  
�red i cadores.  
d ic h o s  e n  l a  
M a t e o  4 : 1 7 d i ce : 
B i b l i a  t e n e mo s  g r a n d e e  e j e m p l o s  
" De s d e  e n t o n c e s  J esus c o m en z 6  a pred i ca r  d i c i en d o : c a m bien 
d e  a ct i t u d , porque e l  reino d e  l o s  c i e l o s  esta cerca . " 
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6 .  � Qu i � n  d ebe ser n u e s t r o  pri mer e j empl o ?  
T a m b i � n  P a b l o  f u e  u n  g r a n  e j empl o d e  u n  pred i c a d o r .  Lea I C or .  9 : 1 6 . 
7 .  � C u a l  e r a  l a  v e r d a d  p a r a  P ab l o ,  q u e  l a  pred i c ac i 6 n  era par 
o rg u l l o ,  o que e r a  s u  o b l i g ac i 6 n  d e  h acerl o ?  
1 
E n  l a  i nt r o d u c c i 6 n  h e m o s  h a b l a d o  d e  l a  i m port a n c i a  d e  l a  a y u d a  d e  D i o s  
e n  l a  pred i c ac i 6 n .  U st ed �����-9��-���-!!����� a pred i c ar para q ue 
p u e d a  t e n e r  f u erza. 
S e r  l l a m a d o  q u i ere d e c i r  e s t a r  ���������--�-����������� par D i os m i s mo . 
S o m a s  men s a j e r o s  d e  D i o s .  
8 .  � Qu i �n d e be d a r  e l  l l a m a m i en t o  p a r a  s e r  pred i c a d or , l a  Mesa 
D i re c t i v e  d e  l a  I g l e s i a  o D i os m i s mo ? 
9 .  S i n  e l  l l a m a m i e n t o  d e  D i o s ,  n u es t ro s  mensa j es n o  t i e n e n  pode r .  
6 Qu �  c o s a  e s  a b s o l u t a me n t e  n e c e s a r i a  p a r a  pred i c a r  c o n  �xi t o ?  






T e n e m o s  e j e m p l os d e  e s t o  l l a ma m i e n t o  en el A n t i g ua T e s t a m e n t o .  L e a  
u n o  e n  J ere m i a s  1 : 4 - 1 0 .  ------------------- ---













LECC I O N  1 L A  P R E D I C A C I O N  ES I MPORTANTE 
Ent o n c e s  u s t e d  puede ver q u e  e s t e  l l a ma m ie n t o  t ie n e  que v e n i r  
d i r e c t a m e n t e  d e  D i os m i s m o . 
0 
E £ e s i o s  4 : 1 1 d i ce : 
6 Qu e  v a l or t i e n e  e s t e  l l a m a m i en t o ?  
0 
"Y < D i e s > d i o  c a p a c i d a d e s  a c a d a  u n o ,  ------ - - - --
c o nced i en d o l e s  a a l g u n o s  ser �E2��2!��· a 
o t ro s  �Q��� !��£-�!-�����j� d e  s a l v a c i o n ,  a 
o t r o s  ser E���2£�� Y ��� ���2�· " 
1 3 .  6 Que d a  D i es a c a d a  creyen t e ? 
_ _ _ _______
__________
____ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _  _ 
1 4 .  6 C u a n t a s  c a p a c i d a d e s  son m e n c i o n a d a s  e n  E £ e s i o s  4 : 1 1 ?  
E n t o n c e s ,  E£e s i os 4 : 1 1 d ic e  q ue c u a n d o  Dies l l a m a ,  t a mb i e n  
1 >  d a  c a p a c i da d e s  para h acer e l  t r a ba j o ;  
2 >  n o s  £or t a l e z a  e n  t iempos d e  pruebas ;  
3 >  n o s  g u i a  p a r a  q u e  no n o s  d e s v i emos d e  l a  v o l u n t a d  d e  
D i e s .  
1 5 .  6 Cu a l e s  s o n  t r e s  a y u d a s  que D i e s  d a  para a y u d a r  a l  p r e d i c a d o r  
l l ama d o ?  
a·---- - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- - - - --------------- - ---- ------
b .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________ _____ _ _ _ _ _______ ___________ _ 
c·- - - - ---- - - - - - - - - - - -- - ------ - - - - - - - - - - - - --- - - - - ----- ---- - - - - - - -
P e n semos u n  poqu i t o  e n  l a  v i da de N o e .  El n o  £ u e  l l a m a d o  a ser 
p r e dicador d i r ec t a m e n t e ,  s i n o  para a h a c e r  u n  traba j o  e spec i a l . El 
h i zo una a re a ,  t r a ba j a nd o  m u c h os a�os m i e n t r a s  todos l o s  d e m a s  
pen s a ba n  q u �  e l  e r a  l oc o .  Perc N o e  s e  qued 6 seguro d e  l a  v o l u n t a d  d e  
D i e s  y n u n c a  s e  d e s v i 6  d e  esa . 
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A h a r a , 6CO m o  puede uno sa ber q u e  D i os l e  h a  l l a m a d o  a pred i c a r ?  6Pu e d e  
u n o  ser s e g u ro i g u a l  como Noe ? 
A q u i  h a y  t r e s  e v i d en c i a s  
u n a  l l a m a d a  a p r e d i c a r : 
1 
E V I DE NC I A S  D E  U N A  L L A M A D A  
1 .  U n  gran DESEO d e  ocuparse en 
pred i c a r .  
2 .  U n  R E C ON OC I M I EN T O  d e l  d o n  par 
l o s  hermanos d e  la i g l e s i a .  
3 .  E x i t o  e n  P R O D U C I R  F R UTO 
E SP I R I TU A L .  
C u a n d o  u n o  rec i be l a  l l a m a d a  a pred i c a r ,  e l  d e s e o  d e  pre d i c a r  e l  
e v a n g e l i c  e s  m a s  g r a n d e  q u e  e l  deseo d e  ocuparse en c u a l q u i er o t r a  
c l a s e  d e  t r a b a j o . 
1 6. 6Qu e  e s  e l  deseo muy g r a n d e  q u e  t i en e  l a  persona l l a ma d a  par 
D i o s ?  
� i r a n d o  a H e c h o s  1 3 : 1 - 3 podemos v e r  q u e  P a b l o  y Si l a s  f u eron l l a ma do s  
m i e n t r a s  q u e  t o d a  l a  i g l e s i a  s e  r e u n i a  " ce l ebra n d o "  y "a y ud and o " . 
�arece q u e  l o s  h e r m a n o s  d e  l a  i g l e s i a  recon o c i e r a n  e l  d o n  que D i o s  
� a b ia d a d o  a P a b l o  y S i l a s  c o m o  pred i c a d or e s . 
l7 . E l  pred i c a d o r  m i s m o  t i en e  que reconocer e l  l l a ma mi en t o  de D i o s .  
6Qu i en e s  m a s  deben reconocer e l  l l a ma mi e n t o  t a mb i en ? 
�i  u s t ed t i e n e  e l  d e s e o  d e  pred i c a r  y s i  l o s  h e r m a n o s  p i en s a n  q u e  
1 s t e d  t i en e  e l  d o n  d e  pred i c a r ,  h a y  u n a  tercera e v i d e n c i a  a d i c i on a l . 
�egun S a n  J u a n  1 5 : 1 4 - 1 6 ,  t o d o  creyente d ebe prod u c i r  !��!�-=�����!���· 
:r u t o  q u e  permanezc a . ; No v a l e  n a d a  s i  a l g u i e n  t r a b a j a  t o d o s  l o s  d i a s  
� n  s u  s e m br a d i o  s i  n o  h a y  c o s e c h a l 
- 5 -
L EC C I ON 1 L A  P R ED I C A C I O N  ES I MP O R T AN T E  
1 8 .  E s c r i b a  e n  l a s r e y e s  d e  a b a j o  l a s  tree e v i d e n c i a s  q ue muestran 
q u e  u n o  e s  l l a m a d o  a pred ic a r : 
a .  
b .  
c .  
U s t e d  he cumpl i d o  l a  
l e c c i 6 n .  En e l  cu adro , 
v a mo s  a repa s a r  l o  q u e  hemos 
e s t u d i a d o .  
C U A D R O  D E  R E P A S O  
S a b e m o s  q u e  e s  i mport a n t e  pred i c a r  
porqu e : 
A .  E s  u n  m a n d a t e  d i r e c t o  d e  Jesu s . 
B .  Tenem o s  m u c h o s  e j e m p l o s  d e  
pred i cad ores en l a  B i b l i a .  
C u a n d o  D i os l l a m a  a u n  pre d i c ador,  l e  
a y u d a  e n  t r e s  m a n e r a s : 
A .  L e  d e  c a p a c i da d e s . 
B .  L e  £ o rt a l ece e n  t i empo d e  prueba s .  
C .  Le g u i a  a £ i n  d e  q u e  n o  s e  des v i e  d e  
l a  v o l u n t a d  d e  D i o s .  
L a s  e v i d e n c i a s  d e  e s t e  l l a ma m i e n t o  son : 
A .  U n  g r a n  deseo persona l d e  pre d i car 
e l  e v a n g e l i c .  
B .  U n  r e c o n oc i m i en t o  d e l  d o n  por l os 
h e r m a n o s  d e  l a  i g l es i a .  
C .  E x i t o  e n  prod u c i r  £ r u t o  e s p i r i t ua l .  
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E n  c a d a  l ec c i 6 n  v a m o s  a t e r m i n e r  c o n  t ar e a s  o pc i on a l es . U st ed p u e d e  
u s a r l a s  para e n t en d e r  l a  l e cc i 6 n  u n  poco mej or .  A v ec e s  e l  m a e s t r o  l e  
v a  a d e s i g n e r  una t a r e a  t a m b i e n . 
T A R E A S  OPC I O N ALES 
1 .  E s t u d i a r  l o s  s i g u e n t e s  v e rs i c u l os para i n v e s t i g a r  d e  d 6 nd e  v en i a  
e l  l l a m a m i en t o  d e  pred i c a r  e n  c a d a  s i t u ac i 6 n . 
- J o n e s  1 : 1 - 2 ;  M a rc o s  3 : 1 3 ;  R o m a n o s  1 0 : 1 4 - 1 5 ;  H e c h o s  20 : 24 .  
2 .  E s t u d i a r  M a t e o  7 : 28 - 2 9  p a r a  v er c 6 mo e r a n  d i £ e r e n t e s  l a s  
e n s e � a nza s d e  J esus . � De d 6 n d e  v e n i a  e s t a  a u t o r i d a d ? 
3 .  E s c r i b i r  s u  t e s t i mo n i o  c o n  respecto a l  l l a m a m i e n t o  d e  D i o s  en s u  
v i da . lPu e d e  ver u s t e d  l a s  e v i d e n c i a s  d e l  l l a m a m i e n t o  en s u  
v i d a ? l Es t e  b u s c a n d o  l a  a y u d a  d e  D i os para s u  obra e n  la 
i g l e s i a ?  lRecuerda un t i empo c u a n d o  u s t ed h a  o i d o  ese 
l l a m a m i e n t o  c o mo a l g u n o s  e j e m p l o s  en la B i bl i a ?  
COM P R O BA C I ON D E  LEC C I ON 1 
1 .  E l  a r t e  d e  prepa r a r  y p r e d i c a r  u n  m e n s a j e  Bib l i co 
2 .  J e s u s  
3 .  P r e d i c a r  e s t e  m e n s a j e  d e  s a l v a c i 6 n  
4 .  A nosotros t a m b i e n  
5 .  C u a n d o  s e a  opor t u n o  y a u n  c u a n d o  n o  l o  s e a  
6 .  C r i s t o  
7 .  Era s u  o b l i g a c i 6 n  d e  h a c e r l o  
B. D i o s  m i s mo 
9 .  E l  l l am a m i e n t o  d e  D i o s  
1 0 .  E n c a r g a d o  o c om i s i on a d o  por D i os m i s mo como s u  m e n s a j e r o  
1 1 .  D i os m i s mo 
1 2 .  D i o s  m i s mo 
1 3 .  C a p a c i d a d e s  
1 4 .  C u a t ro 
1 5 .  a .  Con l a  l l a m a d a  D i os d e  c a p a c i d a d e s  
b .  E s  u n a  fort a l eza e n  t i e m p o s  d e  pruebas 
c .  E s  u n a  g u i a  p a r a  n o  d e s v i a r s e  d e  l a  v o l u n t ad d e  D i o s  
1 6 .  Desea pred i car e l  e v a n g e l i c  
1 7 .  L o s  h e r m a n os d e  l a  i g l e s i a  
1 8 .  Rev i se r s  e n  l a  c l a s e  
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< Los Req u i s i te s ) 
6 Es t a  l i st o  a c o nt i n u e r ? 
Hemos v i st a  e n  l a  primers 
l e cc i 6 n  alga d e  la i mporta n c i a  
d e  pred i c a r .  J e s u s  e s  nuestro 
ej e mp l o .  T a mb i e n  nos manda a 
pred i ca r .  
En esta l e cc i 6 n  veremos a l g u n o s  
r eq u i s i t es p a r a  s e r  u n  
pred i c a d or . 
Pero pri m er a m e n t e  h a g a mos un 
peq u e � o  repaso d e  la lec c i 6 n  1 .  
1 .  6 En M arcos 2 : 2 , 6 que h iz o  J e s u s  c o mo e j em p l o  p a r a  nosotros ? 
2 .  6 De d 6 n d e  t i e n e  q u e  v e n i r  e l  l l a m a m iento p a r a  ser pred i cador ? 
3 .  6 Qu e  e s  u n a  e v i d e n c i a  ( o  prueba > q ue u n  pred i c a d o r  e s  l l am a d o  par 
D i os ? 
A hara , c o n t i n u a r e mo s .  Hemos d i c h o  q u e  l a  pred i ca c i 6 n  e s  u n a  cosa 
e s p i r i t u a l .  D a ma s  la " Pa l abra d e  Di os " y n o  s o l a m e n t e  p a l abra s 
n u e s t r a s  o h u ma n a a .  E n t o n c es e l  p r i mer req u i s i te p a r a  p r e d i c a r  ea s e r  
E S P I R I TU A L .  E a t e  q u i ere d ec i r  !!�!�-��-P�!�!����-l_P!!��!��-�!� 
g§Q!r!iY_2§ntg� 
4 .  6 De d 6 n d e  v i en e n  l a s  pa l abra s d e l  pred i ca d o r  v e r d a d e r o ? 
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5 .  6 0u e  e s  e l  pri mer req u i s i te para u n o  q u e  q u i ere s er pre d i c a d or ?  
E n  1 J u a n  4 : 1 3 leemos : " La pru eba de que nosotros v i v i mo s  en D i os y 
d e  q u e  e l  v i ve en n o s otro s ,  es q u e  nos h a  d a d o  s u  E spiri t u . " 
E s t e  n o s  d i c e  q u e  el Espiritu S a n t o  t i en e  q u e  e s t er presente en l a  
v i d a  d e l  pre d i c a d or .  S i  n o ,  todo e l  tra ba j o  v a  a s er e n  v a n o .  
2 
6 .  6 0 u i e n  t i en e  q u e  e s t ar pre s e n t e  en l a  v i d a  para q u e  e l  traba j o  n o  
s e a  e n  v a n o ?  
V am o s  a h acer u n a  t area s abre 
e l  Espir i t u  S a n t o . B u s q u e  e n  
l o s  s i g u i en t e s  v ers i c u l os l a s  
d i fere n t e s  a y u d a s  q u e  
rec i b i mo s  c u a n d o  tenemos e l  
E s p i r i t u  S a n t o .  






- - - - -
---------- - - - - -
7 .  6 0u e  d a  e l  E s p iri t u  S a n t o  a n u estra v i d a ? 
a .  ___ __________________ ___________ ___ _ _ < He c h o s  1 : 8) 
b .  _ _ ___________ _ _ _________ ____________ _ ( J u a n  1 4 : 26 )  
3 .  ____ _____________________________ ___ _ (J u a n  1 4 : 26 )  
6 0u e  l e  pare c e ,  herm a n o ? 6 S i e n t e  q ue u s t e d  m i s m o  t ie n e  l a  a y u d a  
m e n c i o n a d a ? E s t a  a y u d a  ��E!�!���! e s  necesar i a  para e l  pre d i c a d or .  
P er o  l a  pre s e n c i a  d e l  E s p i r i t u  S a n t o  no e s  t o d o .  S ie n d o  pre s e n t e ,  e l  
d a  D O N E S  o C A P A C I DADES q u e  n o s  a y u d a  a pre d i ca r .  U n  d o n  e s  u n a  
b��!!!9�9L-��-��!���QL-���-��E��!9�e_E���-b����-���-�Q§�· 
8 .  6 0u e  quiere d e c ir " d o n " o " c a p a c i d a d " ?  _______ ______________ _____ _ 
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���-�����-��!Q:!!· M o i s e s  d i j o  a D i o s  q ue e l  no t e n i a  e l  
h ab l a r . " Nu n c a  h e  s i d o  h o mbre d e  f a c i l  p a l abra " ,  l e  d i j o . 
l e  r e s pond i 6  q u e  n o  i mport a ,  por q u e  el iba a e n s e ft a r l e  todo 
d eb i a  d ec i r .  
d o n  d e  
Pero D i o s  
l o  que 
9 .  � De d 6 n d e  recibi 6 M o i s e s  l a  c a p a c i d ad d e  h ab l a r  l a  p a l abra d e  
D i o s ? 
A s i ,  nosotros t a mbi e n  med i a n t e  l a  orac i 6 n podemos ped i r  d e  D i o s  l o s  
d o n e e  q u e  n o s  f a l t a n  para l a  obra d e  D i os .  
Y a  hemos v i s t o  d o s  req u i s i t e s  
para un pred i c ador . 
P r i me r a m e n t e  t ie n e  que tener 
la presen c i a  d e l  E s pi r i t u  
S a n t o .  Luego t i en e  q u e  
r ec ibi r de el u n a  capac i d a d . 
A h ora , vemos un t ercer 
del E s p i r i t u  S a n t o .  
�������!�-��p�������-
t r aba j o 
E l  d a  
1 C or i n t i os 2 : 6 - 1 6 h ab l a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  t ener un conoc i mi e n t o  o 
sabi d u r i a  en c u a n t o  a l a s  c o s a s  e s p i r i t u a l e s  e i n v i s ibl e s .  S i  u n o  
q u i ere pred i c a r ,  t i e n e  q ue d a r  e n s e ft a n z a s  recibidas d e  D i o s  y n o  d e l  
m u n d o .  
1 0 .  6 Cu e  t i po d e  sab i d u r i a  d ebe t e n e r  u n o  q u e  qu i ere p re d i car ? 
E s t e s  v e r s i c u l os d i c e n  q u e  el E s p i r i t u  S a n t o  n o s  en sefta n l a s  cosa s  m a s  
Q�Q!��Qe§_Q�-Q�Q§· E s t e s  p a l abr a s  pro f u n d a e  n o  v ie n e n  d e  n uestra 
propi a sabi d ur i a ,  s i n o  d e  " l a s a b i d u r i a  secreta d e  D i o s . " 
1 1 .  6 Cu i en' n o s  h a c e  conocer l a s  c o s a s  m a s  pro f u n d a e  d e  D i o s ? 
-1 0 -
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1 2 .  6 Se gun v e r s i c u l o  2 : 1 6 ,  q u e  ten emos c u a n d o  tenemos e l  Espi r i tu 
Sa nto e n  l a  v i d a ? 
A h a r a ,  d a remos u n  e j em p l o  
b i b l i c o  p a r a  ente n d e r  q u e  
es la presen c i a  d e l  
Es p i r itu S a nto en l a  
v i d a . 
Lea H e chos 8 : 9 - 24 .  
2 
1 3 .  6 Qu i en era S i m 6 n  e n  e st a  h i stori a ?  
____
_________




1 4 .  6 Qu e  q u e r i a  S i m 6 n  q u e  l o s  d i s c i p u l os ten i a n ? 
1 5 .  6 Que o£rec i 6  S i m 6 n  a l os d i s c i p u l o s  par este pod e r ? 
1 6 .  6 P i ensa usted q u e  S i m 6 n  e l  mage < o  b r u j o >  ten i a  e l  c o n o c i m i e nto 
del E s p i r itu Sa nto ? 
Si N o  
S i m 6 n  n o  ten i a  e l  c o n o c i m ie nto ( o  s ab i d ur i a > e s p i r itual.  
que n o  £uera pos i b l e  comprar e l  poder d e l  Esp i r it u .  
N o  enten d i a  
1 7 .  � Es pos i b l e  h o y  e n  d i a  comprar e l  poder d e l  Espir itu S a nto ? 
S i  N o  
1 8 .  Par supuesto,  ! D i e s  n o  d a  e l  E s p i r itu par d i nero ; � Perc c 6 m o  
podemos recibir e l  poder d e l  E s p i r itu en n u e str a s  v i d a s ?  
< Co nteste en s u s  p r o p i a s  p a labr a s > 
- 1 1 -
L E C C I O N  2 � Q U I S I ER A  USTED S E R  P R ED I C A DOR ? 
A s i ,  l l e g a mos a l  req u i s i t o  £ i n a l  p a r a  ser un pr e d i c a d o r .  E l  pri mer 
r e q u i s i t o : �������-�!-��E!����-§����; el seg u n d o  r e q u i s i t o : ������� 
��-QQ�_Q_g�Q�giQ§Q_Q�-�1; e l  tercer requ i s i t o : r�giQir_1�_§§Qi9�r!§ 
Q_�Q�Q�!�!���Q-�§Q!r!���1_9�_g1. E l  c uarto r eq u i s i t o  e s  q ue EL 
P R E D I C AD O R  T I EN E  QUE P R E P A R A R  SUS M E N S AJES C U I D A DO S AM EN T E . A s i ,  p u e d e  
pron u n c i a r  c o n  e x a c t i t u d  l o  q u e  D i os l e  d a .  
1 9 .  6 Q ue e s  l a  c u a r t a  c o s a  necesa r i a  para s e r  b u e n  pred i ca dor ? 
D e  a q u i  e n  a de l a n t e  t r a ba j aremos con este u l t i mo r eq u i s i t e .  P a r a  
pre d i c a r  b i e n ,  u s t e d  t i e n e  q u e  preparar e l  men s a j e  correc t a me n t e .  
! E s t a  es l a  �Q�!1��!��i 
2 0 .  6 Que p a l a br a  u s a m o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  a r t e  d e  pred i c a r ?  
6 Qu i er e  u s t e d  
Q u i ero i n s i s t i r ,  
i mpor t a n c i a  d e  
m en c i on a d os a q u i . 
ser pred i c a d or? 
herma n o s ,  e n  l a  
l o s  req u i s i tes 
La presen c i a  del E s p i r i t u  da poder . 
E l  d o n  d e l  E s p i r i t u  n o s  d a  
c a p ac i d a d .  L a  s a b i d u r i a  d e l  
E s p i r i t u  n o s  d a  m a t er i a l  e i d ea s .  
Y l a  p r e p a r a c i o n  n o s  d a  l a  
c l a r i d a d . 
C U A D R O  D E  R E P A S O  
1 .  U s t e d  t e n d r a  q u e  ser ������-��p������!· L a  e s p i r i tu a l i d a d  
v i en e  p a r  med i a  d e  l a  pres e n c i a  y l a  p l e n i t u d  d e l  Esp i r i t u  
S a n t o  en s u  v i d a . 
2 .  C o m o  pred i c a d o r ,  u st ed t e n d r a  q u e  e j er c i t a r  l os d ones 
e s pr i t i u a l e s  q u e  Dios le ha d a d o .  
3 .  Es i mport a n t e  e l  c o n oc i m i e n t o  d e  l a s  c a s a s  e s p i r i t ua l es q u e  
s o l o  v i en e  par p a r t e  d e l  E s p i r i t u  S a n t o .  
4 .  Debe s e r  l i st o  p a r a  t r a b a j a r £uertemen t e  y p r e p a r a r  
c u i d a d o s a men t e  s u s  m e n s a j es .  
- 1 2 -
� Q U I S I ER A  USTED S E R  P R ED I C A DO R ? LECC I ON 
T A R E A S  O P C I O N A LES 
1 .  H a g a  u n  e s t u d i o  d e  1 T i m o t e o  c a p i t u l o  2 y 4 p a r a  v e r  l a s  
e n s e � a n z a s  sabre c 6 m o  d e b e  s e r  l a  v i da e s p i r i t u a l  d e  u n o  q u e  
q u i er e  s e r  t r a b a j ador e n  l a  i g l es i a .  Despues d e  l ee r l o s  e s c r i b a  
u n a  l i s ta d e  t o d o s  e s t o s  d eberes . 
2 .  U s e  e l  c u e n t o  d e  S i m 6 n  e l  m a g o  e n  H ec h os 8 : 9 - 25 q u e  h e mos 
e st u d i a d o  e n  esta l e cc i 6 n  p a r a  u n a  clase d e  l a  e s c u e l a  d om i n i ca l  
o p a r a  l o s  j 6 ve n e s .  E n s e � e  q u e  e l  conoc i m i en t o  d e l  E s p i r i t u  
S a n t o  n o  p u e d e  s e r  compr a d o .  
3 .  M e mor i c e  1 J u a n  4 : 1 3 .  
C O M P R O B A C I ON DE L EC C I ON 2 
1 .  Les pred i c aba l a  p a l a br a  
2 .  D e  D i os m i s m o  
3 .  ( Pong a en s u s  prop i a s  pa l ab ra s ) 
4 .  De D i os 
5 .  Tener l a  presenc i a  d e l  E s p i r i t u  S a n t o  
6 .  E l  Esp i r i t u  S a n t o  
7 .  a .  Poder 
b .  C o n s o l a c i 6 n  
c .  E n s e � a n z a s  d e  t o d o  
8 .  H a b i l i d a d ,  t a l en t o ,  c a p a c i d a d  p a r a  h acer a l g a  
9 .  De D i o s  
1 0. S a b i d u r i a  esp i r i t ua l  
1 1 .  El E sp i r i t u  S a n t o  
1 2 .  Tenemo s  l a  mente d e  C r i s t o  ( l a s a b i d u r i a  d e  C r i s to ) 
1 3 .  U n  m a g o  ( br u j o )  
1 4 .  E l  poder del E s p i r i t u  S a n t o  
1 5 .  D i n e r o  
1 6 .  N o  
1 7 .  N o  
1 8 .  < P o n g a  e n  s u s  propi a s  p a l a b ra s ) 
1 9 .  Prepararse c u i d a d o s a me n t e  
2 0 .  H o m i l et i c a  
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C r e e  q ue todos l o s  q u e  s a b e n  
un poqu i t o  d e  l a  v i d a  d e  u n  
pastor o u n  pred i c a d o r ,  
ent ienden q u e  n o  es u n a  v i d a  
faci l .  E n  l a  l e c c i 6 n  a n t e r i or 
hemos v i sta q u e  h a y  a l g u n o s  
req u i s i t e s .  S i  n o  c u m p l e  
e s t e s ,  su v i d a  s e r a  m a s  
d i f i c i l  y s i n  f r u t o .  
E n t onces 6 de d 6 n d e  v i e n e  e l  poder p a r a  pred i ca r ?  
C o m o  repaso podemos d e c i r  q u e  
pr i meramente t enemos q u e  sen t i r  e n  
n o s ot ros el Espir i t u  S a n t o  < He c h o s  
1 : 8 )  y q u e  e s t a m o s  s e g u r o s  d e  
n u e s t r o  l l a m a m i e n t o .  Perc e n  e s t a  
l e cc i 6 n  veremos q u e  en l a  v i d a  
e s p i r i t u a l ,  c o mo en l a  v i d a  f i s i c a ,  
l a  c o m i d a  es n e c e s ar i a  p a r a  t e n e r  
f u e r z a . 
E l  q u e  q u i e r e  s e r  p a s t o r  o 
p r e d i cador t i e n e  q u e  ser a l i me n t a d o  
d i a r i a men t e  p a r a  el t r a ba j o .  
Empezamos con u n  poco d e  r e p a s o. 
1 .  
2 .  
Segun 1 J u a n  4 : 1 3 ,  
e n  C r i s t o ?  
6 Qu e  es l a  prueba d e  q u e  e s t a m o s  
z Q u e  q u i e r e  d e c i r  " D o n e s  n a t u r a l e s " ?  
_________
______________ _ _ _ _
_ _ 
3 .  6 Qu e  tipo d e  m e n t e  debemos tener para ser pred i c a d or ? 
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A h a r a  c on t i n u a m o s  d i c i en d o  q u e  l a  v i d a  d e v oc i on a l  d e  u n  pred i ca dor e s  
i mp o r t a nt i s i mo y q u e  c o n s i s t e  d e  u n a s  dos partes : 
A .  S u  v i d a  d e  o r a c i 6 n 
3 
B .  S u  v i d a  d e  e s t u d i o  b i b l i c o  
H a y  m u c ho s  e j e m p l os b i b l i c o s  q u e  muestran l a  i mpor t a n c i a  d e  orar 
d i a r i a m e n t e .  Lea S a l mo s  55: 1 7 .  
4 .  6Cu a n t a s  v e c e s  a l  d i a  oraba e l  S a l m i s t a  D a v i d  a D i e s ?  
L a  o r a c i 6 n  d e be ser e l  h a b l a r  c o n  Jesus como c u a l q u i e r  o t r o  a m i g o . 
U s t e d  e s t a  h a b l a n d o  c o n  D i e s  m i smo perc e s t e  n o  d e be d a r l e  t a n t o  m i e d o  
q u e  n o  puede ���!��-99�-�!_99�9-��-��!99_!��!�9� 
5 .  6C 6 mo d e b e m o s  s en t i r n o s  c u a n d o  h a b l a mo s  c o n  J e sus ? 
5. 6S i u s t e d  t i ene u n  a m i g o  i n t i ma ,  h a b l a  c o n  e l  d i ar i a me n t e  o de 
vez e n  c u a n d o ? 
Su v i da d e  o ra c i 6 n  d e b e  s e r  u n a  prepara c i 6 n p a r a  l os m en sa j es ,  y su 
vida pastora l .  
Lea E£es i o i s  6 : 1 8 - 20 .  
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7 .  � Segun e l  e j e m p l o  d e  P a b l o ,  c u a n d o  debemos o ra r ?  








E n t o n c e s  s u  o r ac i 6 n  d e be ser u n a  g r a n  prepa r a c i 6 n  para q u e  u s t e d  p u e d a  
s e r  u n  ���e�j����-��-����-�����j��· L a s  me j o res i d e a s  p a r a  un m e n s a j e  
v i e n e n  d e  D i e s . S i empre d ebe d a r  g r a c i a s  por l a  a y u d a  d e  l a  s e m a n a  
p a s a d a  y ped i r  u n a s  i d e a s  e i l u str a c i o ne s  n u e v a s  para e l  p r 6 x i mo 
m e n s a j e .  
9 .  � De d 6 n d e  puede ven i r  l a s i d e a s  y l a s i l u s t r a c i on e s  p a r a  s u s  
s e r m on e s ? 
1 0 .  U n  emba j a d or e s  u n  repre s en t a n t e  d e  a l g u i e n  i mport a n t e .  
s o n  l os represen t a n t e s  d e  D i e s ,  tra yendo m e n s a j es n u e v a s  
i mp or t a n t es ? 
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Una m a n e r a  m u y  prac t i ca d e  
d i sc i p l i ne r  s u  t i empo d e  
ora c i 6 n  c a d  a d i a  s e r i a  con l a  
a y u d a  d e  un c u a d e r n o .  En un 
l i br a  d i v i d a  u n a  h o j a e n  d o s  
c o l u m na s .  E n  u n a  c o l u m n a  
e s cr i ba s u s  orac i on e s  p a r a  t a l  
d i a . P u e d e  e s c r i b i r  c u a l qu i e r a  
ora c i 6 n  d e  g r a c i a s  o u n  
p ed i d o ,  e t c . Despues con e l  
p a s o  d e l  t i e m p o ,  u s t ed pued e 
e s cr i b i r  l a  r e s p u e s t a  d e  t a l  
o r a c i 6 n  e n  l a  c o l u m n a  B .  
Par e j empl o : 
LA V I DA DEVOC I ON A L  D E L  P R E D I C A D O R  L EC C I ON 
- A - � - B -
O R A C I ONES R E S PUES T A S  
1 6  de m a r zo 29 de m a y o  
N u es t r a  I g l es i a  M a t e o  V a r g a s  e r a  
neces i t a  u n  P a st o r  n o m b r a d o  c o m o  p a s t o r  
1 7  de m a r z o  1 9  d e  m a r z o  
E s t o y  o r a n d o  par P a p a  fue a l  
m i  p a d r e  q u e  est a a h ara est a 
e n f e r m o  
1 8  d e  m a r z o  
O u i ero q u e  m i  s u e g r a  
acepte a Cr i st o  
1 1 . ;,Que e r a  l a  ora c i 6 n  p a r a  l a  f e c h a  1 6  de marzo ? 
doctor 
sa n o  
1 2 .  ;,Cu a n d o  t e n i a  u n a  respuesta d e  l a  o r a c i 6 n d e  1 7  d e  ma rzo ? 
y 
1 3 .  � Cu a n t o s  d i e s  e s p e r a b a  p a r a  l a  respuesta d e  l a  o r a c i 6 n  d e l  1 7  d e  
m a rz o ?  
1 4 .  ;,Hay r e s p u e s t a  p a r a  l a  o r a ci 6 n  d e  1 8  d e  m a r z o ? 
O j a l a  q u e  eata p u e d a  s e r  u n a  a y u d a  e n  s u  v i d a  d e  o r ac i 6 n .  Si empre 
u s t e d  d e b e  orar e n  una f or m a  espec i f i c a . P u e d e  o r a r  p a r  s u  f a mi l i a  o 
su i g l es i a o c u a l q u i er a , pero debe o r a r  como u n o  q u e  t i e n e  i nt eres e n  
l o  q u e  est a o r a n d o .  
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1 5 .  AC 6 mo d e b e mos o r a r  s i empre ? _ _______ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
E l  s e g u n d o  p a s o  d e  l a  v i da d e v oc i o n a l  =�-��-!�=�E�-�=-=�!����-�������� Como hemos d i c h o ,  s u  e s t u d i o  b i b l i c o  es como s u  c om i d a  e s p i r i t u a l  q u e  
l e  d a  £ u e r z a  para sostener s u  v i d a  c r i s t i a n a .  T a m b i e n  e s t e  est u d i o  
t i e n e  q ue §��-9!��!� p a r a  q u e  n o  m u e r a  por £ a l t a  d e  a l i m e n t ac i 6 n .  
1 6 .  6 Qu e  e s  e l  s e g u n d o  p a s o  d e  l a  v i d a  d e v o c i on a l  d e  u n  pred i c a d o r ? 
1 7 .  6 Cu a n d o  t e n emos q u e  h a cer este e s t u d i o ?  
_
___
___ _ _ _
___
_ _ _ _ _ _
__
____ _ 
D i o s  puede u s a r  su e s t u d i o  como ���-����!�-��-���§�j�§� D i os puede 
h a b l a r al pred i c a d o r  d e  una c o s a  en s u  v i d a  person a l . E s  proba b l e  que 
h a y a n  otros q u e  neces i t a n  e s t e  mi smo mensa j e . Ta mb i en su est u d i o  
p u e d e  d a r l e  u n a  so l u c i 6 n  a a l g u n  probl ema de s u  i g l e s i a  o d e  a l g u n a  
person a .  
1 8 .  6 C 6 mo p u e d e  D i o s  u s s r  n u e s t r o  e s tu d i o  b i b l i c o  
_ _
_____
_ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _  
_ 
H a b l a remos c o n  m a s  d et a l l e  l u e g o  e n  c a p i t u l o  1 3  sobre e l  estud i o  
b i b l i c o .  P e r o ,  a h o r i t a  h a y  a l g u n a s  reg l a s  q u e  no debemos o l v i d a r  
n u e s t r o  est u d i o  b i b l i c o  d i ar i o .  
1 .  Forme un h a b i t o  d e  est u d i o .  
2 .  S i g a  un QJ�D d e  e st u d i o .  
3 ���D§� en l o  q u e  e s t a  l e y e n d o .  
4 .  ����� l a s  e n s e � a n z a s  m a s  pro£u n d a s .  
5 .  BQ1�g�g· t o d o  a s u  v i d a  y l a  d e  s u  I g l es i a . 
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1 9 .  & Segun l a  reg l a  n u mero 1 d e  a r r i b a ,  q u e  t en e m o s  q u e  h acer p a r a  n o  
d escu i d a r e l  est u d i o ?  
2 0 .  & C u a l  e s  m e j o r ,  e s t ud i a r  e n  c u a l q u i er m a n e r a  o s eg u i r  u n  p l a n  
d e £ i n i d o ? 
2 1 .  & Segun l a  reg l a  numero 3 ,  c 6 mo debemos l eer ? 
2 2 .  & Oue debemos h a cer c o n  l a s  ense� a n zas m a s  pro£ un d a s ? 
2 3 .  & A  q u i e n e s  debemos spl i c e r  l a s  l ec c i ones q u e  s a c a mos d e l  est udio ? 
H e m os preg u n t a do "&De d 6nde v ie n e  e l  
pre d i c a r ? "  &A h a r a  t i ene u s t e d  u n a  
. . . . . . . i S i ,  l a  v i d a  d e v oc i on a l ! 
C U A DRO DE R E P A SO 
1 .  S u  v i d a  d e  o r ac i 6 n : 
poder p a r a  
respuest a ?  
- Debe s e r  una commu n i c a c i 6 n  c o n  s u  A M I GO J e su s .  
- Debe s e r  u n a  prepara c i 6 n  g r a n d e  p a r a  s u s  sermones . 
- Debe ser espec i £ i c a  s i e mp r e .  
2 .  S u  v i d a  d e  e s t u d i o  b i b l i c o : 
- Debe s e r  l a  £ u e n t e  m a s  g r a n d e  p a r a  s u s  m en sa j es 
- Debe s e g u i r  l a s  s i g u i en t es regl a s ; 
a .  £orme u n  h a b i t o  d e  e s t ud i o ; 
b .  s i g a u n  pl a n  d e  e s t ud i o ; 
c .  p i en s e  e n  l o  q u e  l ee s ; 
d .  a n o t e  l a s  e n s e � a n z a s  m a s  p r o £ u nd a s ; 
e .  a p l i q u e  t o d o  a a u  v i d a  y l a  d e  s u  i g l es i a . 
3 .  Ust e d  t i ene que h a c e r  t o d o  e s t o  d i a r i a m e n t e  para rec i b i r  
l a  m a y o r  £ u erza e n  su v i d a  e s pi r i t u a l . 
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T A R E A S  O P C I O N ALES 
1 .  Empiece h a c er e l  c ua d erno d e  o r a c i 6 n  q u e  
e s t a  e xp l i ca d o  e n  l a  l e c c i 6 n .  
2 .  Hag a  u n  e s t u d i o  sabre l a  i mpor t a n c i a  d e  l a  
orac i 6 n .  
Escr i b a  e l  t e s t i mon i o  d e  s u  v i d a  devoc i on a l .  
Ha bl a nd o  d e  c 6 m o  esta su c o m mu n i c ac i 6 n  con 
J ESUS y q u e  es s u  m a n e r a  d e  est u d i o  b i b l i c o .  
C O M P R O B A C I ON L E C C I O N  3 
1 .  S i  tenemos e l  Es p i r i t u  S a n t o  
2 .  Un a h a b i l i d ad ,  t a l e n t o ,  c a p a c i d a d  para h acer a l g u n a  c o s a  
3 .  L a  men te d e  Cr i s t o  
4 .  Tres veces 
5 .  Como u n  a m i go 
5 .  D i a r i a m e n t e  
7 .  E n  t odo t i empo 
8.  Sin t emor 
9 .  De s u  v i d a  de o r a c i 6 n  
1 0 .  Nosotros los pre d i c adores ( s u s  prop i as p a l a b r a s > 
1 1 .  N u e st ra I g l e s i a  neces i t a  u n  p a s t o r  
1 2 .  2 9  - 5 - 8 3  
1 3 .  Dos d i as 
1 4 .  Tod a v i a  no 
1 5 . E s pe c i f i c o  
1 5 .  E l  e s t u d i o  b i b l i c o  
1 7 .  D i a r i e m e n t e  
1 8 .  Como u n a  f ue n t e  
1 9 .  Former e l  h a b i t o  d e  e s t u d i a r  
2 0 .  Seg u i r u n  p l a n  d e f i n i d o  
2 1 .  P e n s a n d o  e n  l o  q u e  leemos 
2 2 .  A not a r l es 
2 3 .  A n u es t r e s  v i d e s  p r i m a r i a me n t e  
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En l a s  p r i m e r a s  t r es l ec c i on e s  
h a b l a mos d e  l a  i m po r t a n c i a  d e  l a  
pre d i c ac i 6 n  y l a  v i d a  d e l  
pre d i c a d o r .  E l  E s p i r i tu S a n t o  
t i e n e  que ser e l  c e n t r o  d e  todo e l  
m e n s a j e , y s i  no,  e l  mensa j e  y e l  
m e n sa j ero v a n  a ser £ a l s o s .  
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Ahara empezaremos el estud i o  
d e  c 6 mo c on s t r u i r  e l  serm 6 n .  
En l a s  p r 6 x i m a s  dos l ec c i on e s  
estud i a remos l a s  d o s  casas q u e  
£ orma r a n  e l  £ u n d a mento de u n  
serm 6 n .  Son : 
E L  T E M A  C E N T R A L  
y 
EL T EXTO B I B L I C O  
L a  p r i m e r s  c o s a  p a r a  prep a r a r  
un s e r m 6 n  es t ener u n  m e n s a j e  
d e£ i n i d o .  T i e n e  q u e  contest e r  
l a  preg u n t a  � De q u e  voy a 
h a bl a r ? E s t e  s e  l l a m a  e l  
" Tema C e n t r a l . " 
� EC C I ON 4 EL T E M A  C EN T R A L  
�a r a  e mpezar u n  buen serm 6 n, h a y  q u e  tener un tema d e £ i n i do .  E l  tema 
:ontesta l a  pregunta , "�De q u e  voy a h a b l a r ? "  Con esta i dea, u sted 
� u e d e  saber con e xa ct itud lo q u e  v a  a d e c ir e n  el se r m 6 n .  
l. 6 Co n  q u e  d e bemos empezar l a  p r e p a r ac i 6 n  d e  u n  ser m 6 n ? 
2. E s c r i ba l a  pregunta q u e  nos a y u da escoger e l  te m a .  
�Qu e q u i ere d e c i r  e l  " te m a " ?  Es e l  �§��!g_��������� o ����-���!���· 
�l t e m a  t i e n e  q u e  expresar l a  i d e a  q ue u sted q u ie r e  e ns e � a r  a l o s  
1er m a n o s .  
3. �Qu e  son dos m a n e r a s  d e  e x p l i ca r  q u e  es el tema d e  un 
s er m 6 n ?  
a·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b .  
______________________________________________________________ _ 
�1 p r o p 6 s ito d e l  tem a  es c o n c en tr a r  l os p e n s a m i entos q u e  u sted v a  a 
lnc l u i r  e n  e l  serm 6 n .  E l  tema t i e n e  q u e  ser �����L-�!���-l-��E������· 
i. 6 C u a l  d e  l o s  s i g u i e ntes e j e m p l o s  es mas c l a r a  y e x p re s i vo? 
P o n g a  u n a  < x >  e q u i s  a l  e j e m p l o  m e j o r .  
a .  C r i sto puede c u id a r  y a y d a r n o s .  
b .  C r i sto e l  b u e n  p a stor . 
�1 t e m a  m e j or e s  s i em p r e  e s pec i £ i c o  y c l a r a  p a r a  q u e  no h a y a  c o n £ us i 6 n  
� a r a  l o s  oyente s .  
5. �Cu a l  d e  l o s  s i g u i e ntes e j e m p l o s  es m a s  ����� como tema p a r a  
J u a n  9 : 25 ?  
a .  L a  con£e s i 6 n  d e l  c i ego . 
b .  L a  h i stor i a  d e l  c i ego . 
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E l  p r i mer e j e m p l o  es m e j o r  porq u e  es m a s  espec i f i co y c l a ra .  E l  
s e g u n d o  e s  d e m a s i a d o  v ago . M a s  q u e  ser corte y c l a r a  es m u y  
i mport a n t e  q u e  e l  s e r m 6 n  t i e n e  ��-�e!e t e m a . N o  es pos i b l e  h a c e r  u n  
ser m 6 n  q u e  t r a t e  d e  d e s  o t r e s  a s u n t o s  a l a  vez . 
6 .  6 C ua n to s  t e m a s  puede tener u n  b u e n  ser m 6 n ?  
4 
7 .  6 C u a n t o s  t e m a s  puede d e s a r ro l l a r usted e n  u n  ser m 6 n  p a r a  t ener u n  
men s a j e  m u y  c l a r a ?  
A h a r a  u s t ed p u e d e  v e r  q u e  es 
muy i mpor t a n t e  t ener u n  s o l o  
t e m a  o i de a  c e n t r a l  p a r a  
e m p e z a r  l a  prepa r a c i 6 n  d e l  
ser m 6 n .  Perc 6 de d 6 nd e  
p u e d e  s a c a r  u s t e d  estes 
t e ma s ?  
E s c u c h a n d o  a l  Esp i r i t u  S a n t o  
L a  n a v i d a d  
L a  p a s c u a  
Exper i e n c i a s  persona l es 
d e l  pre d i c a do r  
La v i d a  d e v o c i o n a l  
H a y  v a r i a s  fuentes d e  d 6 nde 
se puede sacar el tema y 
v a m o s  a m i r a r  a a lgunos d e  
e s t a s  f u e n t es . 
H i st o r i e s  b i bl i c a s  
O b s e r v a n d o  l a s  neces i d a d e s  
d e  s u s  oyentes 
Leyendo y oyendo a 
o t ros pred i ca dores 
L a  l e c h e  d e  la B i b l i a  
P r i m e r a m e n t e  l o  m a s  i mport a n t e  es s i e m p r e  e s c u c h a r  a l  Esp i r i tu S a n t o  
p a r a  s u  d i r ec c i 6 n  e i de a s  p a r a  e l  s e rm 6 n .  
8 .  6 Cu a l  e s  l a  ��1�� f u ent e p a r a  t e m a s  d e  sermone s ? 
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S u  �!��-�����!���! d e b e  ser u n a  g r a n  a y u d a  d i a r i a .  S i empre e n  s u  
v i d a ,  Jesus l e  puede h a b l a r  y mos t r a r l e  casas de l a  n a t u r a l ez a , e n  s u  
t r a ba j o , y e n  s u  v i d a  f a m i l i a r .  E s  p os i b l e  q u e  u s t e d  p u e d a  e n c o nt r a r  
u n  t e m a  d u r a n t e  u n  t i empo d e  d i ve r s i 6 n  o t r a ba j o  c o n  s u  h i j o .  
9 .  �D6 n d e  p u e d e  e n c o n t r a r  u s t e d  u n  tema e n  s u  v i d a  d i ar i a ?  
1 0 .  E s c r i b a  u n  tema o i l u s t r a c i 6 n  q u e  Di os l e  h a  d a d o  d e  s u  v i d a  
d i ar i a .  
T a m b i e n  como y a  hemos d i c h o, s u  ��!��!�-e�e!��� d ebe ser s u  m a y o r  
£ u e n t e  d e  i d e a s ,  pero u st e d  d e b e  t e n e r  t i empo con C r i st o  en orac i 6 n  
q u e  e s  p a r a  u st e d  m i s m o  y p a r a  s u  ������!��!�-��P!�!!��! · Usted n o  
d e b e  e s t u d i a r  s o l a m e n t e  c o n  e l  £ i n  d e  s a c a r  t em a s  p a r a  sermones.  
1 1 .  �Qu e  debe ser s u  m a y o r  £ u e n t e  d e  i d e a s  p a r a  sermon e s ?  
1 2 .  �Que b u e n  resu l t a d o  h a y  en l a  v i d a  person a l  d e l  pred i ca d o r  q u e  
e s t u d i a  l a  B i b l i a ? 
E l  p r e d i c a d or puede r e c i b i r  l a  i n s p i r a c i 6 n  d e  u n  m e n s a j e  re£ l e x i o n a d o  
sabre !��-�����������-��p���������-��-���- �I�����· E s t e  n o  debe ser 
u n  men sa j e  a u n a  per s o n a  e n  p a rt i cu l a r .  
m a y o ri a  d e  l a  i g l e s i a ,  h ag a l o  s i n  t em o r ,  
r e s p o n s a bi l i d a d  como s ie r v o  d e  D i o s . 
Pero s i  es u n  m e n s a j e  p a r a  l a  
p en s a n d o  en s u  a l t a  
1 3 .  �Qu e e s  l a  t e r c e r a  £ u e n t e  p a r a  e l  t ema d e  s u  serm 6 n ?  
1 4 .  �Debe e l  p a s t or d i ri j i r e l  mens a j e  d i re c t a m e n t e  a u n a  f a mi l i a  a 
persona p a r t i c u l a r  d e  l a  i g l es i a ?  
S i  N o  
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A l g u i e n  q u e  e s t a  b u s c a n d o  t e m a s  n o  d e be pensar q u e  e l  e s t a  sol o en s u  
t r a b a j o . H a y  m u c h o s  pred i c a dores d e l  p a s a d o  y d e l  p r es e n t e  q u e  son 
m u y  buenos . E n t o n c e s  u s t e d  s i e m p r e  debe ��������-�-����� 
E£�9� �§Q9£�§ t r a t a nd o  d e  escribir s u s  i de a s  y temas.  Tambien debe 
���£_§�£�QQ�§_ y_��Q£9§_ Q�-Q�£9§_E£�Q��§Q9£�§·  
1 5 .  l A  q u i en e s  debemos escu c h a r  y l ee r  para e n co n t r a r  buenos 
t e ma s ?  
4 
Pero u n a  nota d e l  p e l i gro p a r a  
e l  n ue v o  pred i c a d or : 
i Na d e b e  u s a r  s i e mpre l a s  
i d ea s  y bosq u e j o s  d e  otros s i n  
desarro l l a r  s u s  prop i a s i d e a s ! 
M u c h a s  veces l a  �������� ����-���-e�������-����������� p uede d a r l e  
b u e n a s  i d e a s  p a r a  sermones . P uede u s a r  u n a  pregunt a ,  u n  problema o 
c u a l q u i er a c t i t u d  q u e  se m a n i £ i e s t a n .  
1 6 .  l Qu e  e s  e s t a  u l t i m a  £ ue n t e  p a r a  sacar u n  t e m a ? 
1 7. A ha r a  s i n  m i r a r  a t r a s  escr i b a  l a s  £ ue n t e s  d o n d e  u s t e d  puede 
e n c o n t r a r  i d e a s  y temas para sus sermon e s .  
a .  E s c u c h a n d o  a l  
b .  D e  s u  v i d a  
c .  De b i b l ico 
d .  R e £ l e x i o n a n d o  sabre __________ _______ _ _____ _ 
e .  _ _ ___ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d e  otros p r e d i c a dor es 
£ .  En s u s  c o n ve r s a c i ones con _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ ___ _  _ 
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U n a  p r a ct i c e  i mport a nte perc a veces d i fi c i l  e s  s a c a r  u n  t e m a  d e  u n  
p a s a j e  b i b l i c o .  Debemos p e n s a r  m u c h o  en lo q u e  q u i e r e  d e c ir u n  
v e r s i c u l o  o porc i 6 n .  En e l  e j e rc i c io d e  a b a j o ,  l a  p r i m e r a  c o l u m n a  
t i e n e  tema s .  H a y  q u e  e sc oger e l  texto correspon d i e nte d e  l a  c o l u mn a  a 
l a  d e r ech a .  ( U sted t i e n e  q u e  e s c r i b i r  l a  l et r a  correct a  e n  el 
e sp a c i o .  > 
1 8 .  1 .  La ora c i 6 n  a .  J u a n  3 : 1 6 - - - - -
2 .  La cosecha i n ev ita b l e  b .  L u c a s  1 1 : 1  
- - - - -
- - - - - 3 .  ;, Su e l d o  0 rega l e ?  c .  J u a n 1 4 : 1 - 6  
- - - - -4 .  U n  hag a r  c e l esti a l  d .  G a l at a s  6 : 7  
5 .  E l  a m  or de D i e s . e .  R o m a n o s  6 : 23 - - - - -
1 9 .  P ara h a cer u n  tra b a j o  u n  poco mas d i f i c i l  e s c r i b a  e n  u n a s  pocas 
p a l a b r a s  el tema centr a l  de c a d a  vers i c u l o  que s igue : 
a .  M ateo 1 6 : 1 8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
b .  Ezeq u i e l  2 : 6- - ---- --------- -------------- - - - - - - - -- - - --- ---- - --
c .  I I  C r 6 n i c a s  6 : 1 8 
d .  I Pedro 2 : 5  
e .  Hechos 1 0 : 38 ------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - -
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Y a  u sted h a  estu i a d o  el pri mer 
p a so para p r e p a r a r  un b u e n  
sermon : ���--g��-�����-��-���� 
tem a .  
EL TEM A C E N T R A L  LEC C I ON 
C U A DR O  D E  R E P A S O  
1 .  E l  tema es e l  a s u n t o  p r i n c i p a l  o i d e a  cen t ra l . 
2 .  E l  tema debe ser : 
- Corto pero c l a r a  y prec i so ; 
- B i e n  de£i n i do y espec i £ i c o .  
3 .  S i empre debe h a ber UN SOLO TEMA p a r a  c a d a  serm 6 n . 
4 .  H a y  v a r i e s  £ u e n t e s  d e  d o n d e  u sted puede s a c a r  e l  
t e m a : 
a .  E l  Espi r i t u  S a n t o  
b .  L a  v i d a  d i a r i a  
c .  El e s t u d i o  b i b l i c o  
d .  L a s  neces i d a d e s  de l o s  oyentes 
e .  Los sermones d e  otros pred i c a dores . 
T A R E A S  O P C I O N A L ES 
1 .  Escr i bi r  u n a  l is t a  d e  d i ez t e m a s  q u e  p u e d e  s a c a r  d e  
s u  v i d a  d i a r i a  y u s a r l o s  p a r a  sermon es .  P o r  e j e m pl o : 
T e m a : " La cosecha d e p e n d e  d e l  t r a ba j o . " 
2 .  U n a  d e  l a s  esenc i a l es d e l  serm 6 n  e s  t e n e r  u n  t em a  
c l a r a .  
o s c u ros . 
c l a r o s .  
L o s  seg u i en t es e j e m p l o s  son dema s i a d o  l argos y 
T r a t e  de e s c r i b i r  nu evas t e m a s  q u e  son m a s  
4 
a .  Sabre J u a n  9 : 25 - " Lo q u e  d i j o  e l  c i ego sabre 
C r i st o " 
b .  Sabre J u a n  1 7 : 2 1 - " La ora c i 6 n  q u e  Jesus 
t en i a  para nosotros . " 
c .  Sabre I C o r i n t i os 3 : 6  - " Ha y  v a ri o s  q u e  
t r a b a j a n p a r a  D i os " 
d .  S a b re I I  C o r i n t i os 6 : 1 6 - " Debemos ser u n  
l ug e r  d o n d e  D i os p u e d e  v i v i r " 
3 . E s c u c h a  a s e i s  d i £ e r e n t e s  pred i ca dores y t r a t e  d e  
esc r i bi r  s u s  t e m a s  y l o s  textos q u e  u s a n .  
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C O M P R O B AC I O N  P A R A  L E C C I O N  4 
1 .  Tener un tem a  - 0 U n  mens a j e  d e f i n i do 
2 .  ;, De q u e  voy a h a b l a r ?  
3 .  a .  a s u nto pr i n c i p a l  
b .  i d e a  c e nt r a l  
4 .  b .  
5 .  a .  
6 .  U n  s o l o  tema 
7 .  U n  s o l o  tema 
8 .  De l E s p i r itu S a nto 
9 .  L a  n atur a l e z a ,  s u  tra b a j o ,  e n  s u  f a m i l i a  
1 0 .  E n  s u s  prop i a s  pa l a b r a s  
1 1 .  E l  estu d i o  b i b l i c o  
1 2 .  E l  crec i m i ento e s p i r i  t u a l  
1 3 .  E n  l a s  neces i d a d es d e  s u s  oyentes 
1 4 .  No 
1 5 .  A otros pred i c a d ores 
1 6 .  E n  s u s  v i s it a s  p a st or a l e s  
1 7 .  a .  E s c u c h a n d o  a l  E s p i r itu S a n t o  
b .  D e  s u  v i d a  d i a r i a  
c .  De s u  estu d i o  b i b l i c o  
d .  R e f l e x i o n a n d o  s a b r e  l a s  n e c e s i d a des de sus oy entes 
e .  Leyendo y o y e n d o  s e r mones d e  otr os pred i c a d or e s  
f .  En s u s  con v e r s a c i on e s  c o n  i n con versos 
1 8 .  < S e  r e v i s a r a  e n  c l a s e  > 
1 9 .  ( S e  r e v i s a ra e n  c l a se > 
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c on t i n u a mo s  
s e g u n d a  p a r t e  d e l  
d e  un s e r m 6 n .  
c o n  l a  
f u n d amen t o  
E l  t e x t o  b i b l i c o  
- - - - - - - - - - - - - - - -
E n  l a  l ecc i 6 n  a n t e r i o r  
est u d i a d o  d e l  t ema 
h e m o s  
y l a  
i mport a n c i a  d e  t e ner u n a  i d e a  
p a r a  empezar s u  prep a r a c i 6 n .  
H a y  m u c h o s  l ug ar e s  d e  d onde s e  
p u e d e  s a c a r  s u s  t emas y h e m o s  
est u d i a d o  u n  p oq u i t o  de e s t es . 
En e s t a  l ecc i 6 n  con t i n u a mo s  
c o n  e l  e s t u d i o  d e l  t e x t o  
b i b l i c o .  Esta mos d a n d o  " L a 
p a l a b r a  d e  D i os " e n  n u estros 
sermo n e s .  E n t onces s i  n o  
u s a mos un t e x t o  p u e d e  ser 
s o l a me n t e  p a l a b r a s  h u m a n a s .  
Empezaremos c o n  u n  poco d e  r e p a s o .  
1 .  � Qu e  q u i er e  d ec i r  " el t ema" d e  un ser m 6 n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ______ _ 
2 .  � C u a n t o s  t e m a s  p u e d e  t e n e r  u n  serm 6 n ?  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
3 .  � Qu e  s o n  d o s  f u e n t e s  d e  d o n d e  s e  puede s a c a r  un t e m a ? 
� a  c o s t u mbre d e  b a s ar e l  s e r m 6 n  sabre u n  texto b i b l i c o  e s  m u y  a n t i g u a  
f m u y  buen a . D a  a u t o r i d a d  a l a  i d e a .  Y a  n o  e s  d e  h o m bre,  s i no e s  d e  
) i os . 
1 .  � De d 6 n d e  v i e n e  l a  a u t o r i d a d  p a r a  u n  b u e n  s e rm 6 n ? 
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P r i me r a me nte u n o  
u n  texto q u e  es 
tem a .  S i empre 
r e l a c i 6 n  e ntre e l  
EL T EXTO 
tiene que buscar 
adecuado p a r a  e l  
t i e n e  q u e  h e ber 
te m a  y texto . 
S i  u n o  t i e n e  u n  te m a ,  debe escoger 
un te xto que pertenece al tem a .  
I g u a l me nt e ,  s i  t i e n e  u n  text o ,  debe 
escoger un tema q u e  e x p l i q u e  b i e n  
e s e  texto . 
B I BL I CO 
P r a ct i c a r emos e sto un poco con e l  s i g u i ente e j er c i c i o .  En l a  p r i me r a  
c o l u m n a  h a y  c u atro tema s . P o n g a  en e l  espa c i o  el texto q u e  trata c on 
a q u e l  tema . 
5 .  
-
- - - - Nu estra separ a c i 6 n  d e  D i o s  a .  S a l m o s 1 9 : 1  
6 .  P e s c a d o r e s  d e  Hombres b .  G e n e s i s  3 : 23 
- - - --
7 .  L a  g l o r i a  d e  D i o s  c .  I I  Ti moteo 2 : 3  
- - - -- -
8 .  E l  s o l  d a d o  C r i st i a n o  d .  M ateo 4 : 1 9 
- - - - -
S i  e l  texto esta b i en escogi d o ,  =�����£�-���-�=�!=�-�=-���-����!��-�� 
1 � §-�Q§�§-�§E�£�t� �±�§ Y e n  el te m a  de su s er m 6 n .  
T a m b i en d a r e m a s  i nteres e n  l o  q u e  u sted v a  a h a bl a r .  
3 .  � C 6 mo a y u d a  e l  texto a l o s  oyentes ? ____ _ _________ ________________ _ 
�1 te xto t a m b i e n  a y u d a  a l  pred i c ador q u e  se m a ntenga e n  e l  te ma . S i n  
�g_t ��tQ_��nt£�! e l  pre d i c a d o r  p u e d e  a n d ar a todos l ad o s  s i n  tener a 
i o n d e  r egresar . 
L O .  � A  d 6 nd e  s i e m p r e  debe regr e s a r  u n  b u en pred i c a d or e n  s u  s e r m 6 n  ? 
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A h a r a , hemos h a b l a d o  d e  l a  i mport a n c i a  
c 6 mo u n  t e x t o  a y u d a  a l os o y e n t e s  y a l  
p o d e m o s  escoger u n  t e x t o  a d ec u a d o ?  
d e  t e n e r  u n  t e x t o  a d e c u a d o  y 
pred i ca d o r .  P e r o ,  � c 6 mo 
5 
A q u i  h a y  
escoger u n  
u n a  reg l a  
t ex t o .  
p a r a  
D e b e  
���!�� ��--���---�!��� 
puede ex p l i c a r l o  s i  
m i smo n o  e s t a  s e g u r o  
s en t i d o ?  
1 1 .  (. Debe u s a r  u s t e d  un v e r s i c u l o  q u e  u s t e d  no e n t i e n d e  m u y  
c l a r a me n t e  ? 
S i  N o  
l, C 6 mo 
u s  t e d  
d e l  
P a r a  e n t e n d e r  me j o r e l  t e x t o  e s  m u y  i mport a n t e  q u e  u s t e d  l o  ex a m i ne 
a l a  l u z  d e l  c o n t e x t e . E l  c o n t e x t o  e s  l o s  ver s i c u l os a l r ed edor d e l  
t e x t o - - - l o s  v e r s i c u l os an t e s  d e l  t ex t o  y l o s  q u e  s i g u en e l  tex t o .  
1 2 .  '- Qu e  t i en e  q u e e x a m i n a r  u s t e d  p a r a  e n t e n d er mej or e l  t ex t o ?  
1 3 . '- Q ue es e l  c o n t e x t e  d e  J u a n  3 : 1 6 ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _  
_ 
H a y  muchos e j e m p l o s  q u e  se p u e d e  u s a r  p a r a  i l u s t r a r  c 6 mo s e  c a m b i a  l a  
i d e a  c u a n d o  u n o  s a c a  e l  t e x t o  f u e r a  d e  s u  con t e x t e .  U n  c a s o  e s  
I C o r i n t i o s  2 : 9 :  
D i c e : q u e  o j o n o  v i o ,  n i  o i d o  o y 6 ,  
s u b i d o  e n  c o r a z 6 n  d e  hombre,  
que D i os h a  preparado p a r a  
l e  a m a n .  " 
" Ca s a s  
n i  h a n  
s o n  l a s  
l o s  q u e  
� l l i  t e r m i n a  e l  v e rs i c u l o  9 .  M u c h os l l e g a n  a l a  con c l us i 6 n  q u e  este 
j i c e  q u e  e s  i mpos i b l e  saber a l g a  d e  lo q u e  D i os t i en e  preparado p a ra 
1 o s otros . 
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1 4 .  & Es e sto l o  q u e  P a b l o  e sta d i c i e n d o ? 
S i  N o  
i C l a r o  q u e  n o ! H a y  q u e  segu i r l e yendo e l  pr 6 x i mo v er s i c u l o  p a r a  
c a pt a r  u n a  i de a  mas e xa ct a .  
1 5 .  E s c r i b a  e l  vers i c u l o  1 0  e n  l o s  e s pa c i o s .  
C u a n d o  e x a m i n a mos e l  vers i c u l o  9 a l a  l uz d e l  v er s i c u l o  1 0  se d a  
u n a  i d e a  c o ntr a r i a . S i ,  podemos saber l o  q u e  D i e s  t i e n e  prepa r a d o, 
par med i a  d e l  E s p i r itu S a nto . Pr a ct i c a m o s  esto m a s  c o n  l a  s i g u i e nte . 
1 6 .  E x a m i n e  c o n  c u i d a do e l  conte xte d e  estes ver s i c u l o s  p a r a  poder 
i nterpretar la i d e a  i n d i c a d a  en c a d a  c a s e .  
a .  E n  I C o r i nt i o s  3 : 1 6 - 1 7, 
" te m p l e " ?  
& A  q u e  se r e £ i e r e  l a  p a l abra 
b.  En E £ e s i o s  6 : 1 3 ,  & A  que tipo d e  a r m a d u r a  se re£ i ere e ste 
ver s i c u l o ,  a r m a d u r a  e s p i r i tu a l  o a r m a d u r a  m at er i a l ? 
c .  E n  I S a m u e l  1 7 : 3 8 - 39,  
este v e rs i cu l o ?  
& A  q u e  t i p o  d e  a r m a d u r a  s e  re£ i ere 
\ v eces a lg u i en que prepa r a  un s e r m 6 n  n o  q u i er e  usar u n  ver s i c u l o  muy 
=onoc i d o .  P i e n s a  q u e  l o s  o yentes seran a bu rr i dos . P e r c  e s  m u y  
� c e pta b l e  u s a r  textos c o n oc i d os ,  s i  los h emos estu d i a d o  c o n  m u c h o  
: u i d ad o .  N o  p o d e m o s  u s a r  un texto c o n o c i d o  s i n  estu d i a r l o  d e  n u e v o .  
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1 7 .  �C u a n d o  e s  acept a b l e  u s a r  texto conoc i d os ? 
LECC I ON 
U n  texto a d e c u a d o  p a r a  u n a  o c a s i 6 n  espec i a l  e s  muy d i £ i c i l  encontra r .  
A v e c e s  h a y  q u e  pract i c e r  y e star l i sto para v a r i a s  oc a s i ones c o n  s u s  
t e xtos y a  p r e p a r a d o s .  
1 8 .  B u s q u e  y l e a  l o s  textos s i g u i entes . Luego e s c o j a u n a  situ a c i 6 n  
a pr op i a d a  d e  l a  l i sta d e  a b a j o  y a n ote l a  l etr a d e l a nte d e l  texto 
correspon d i e nte . 
A .  L u c a s  2 : 1 0 - 1 1  
- - - - - -
B .  J u a n  1 4 : 1 - 5  
- - - - - -
c. M a rcos 1 5 : 1 5 
- - - - - -
- - - - - -
D .  M a l a q u i as 3 : 1 0 - 1 1  
- - - - - -
E .  S a nti ago 5 : 1 4 
a .  Usted t i en e  q u e  pred i c a r  en e l  serv i c i o  £ u n ebre d e  uno 
q u e  era creyente y c r i st i ano £ i e l . 
b .  Los h ermanos son muy pobres y u sted q u i er e  a y uda r l es a 
encontra r  prosper i d a d  mater i a l . 
c .  T i ene q u e  d a r  u n  mensa j e  breve e n  e l  prog r a m a  d e  
N a v i d a d .  
d .  V a  a tener u n  c u lto espec i a l  d e  o ra c i 6 n  p a r  los 
en £ermos . 
e .  U sted esta c o n v en c i do q u e  Dios q u i ere q u e  s e  a b r a n  
n ue v a s  puntas d e  pred i ca c i 6n a l rededor d e  s u  igl e s i a .  
Recordamos q u e  s i  u st e d  t i e n e  un tema d ebe 
escoger un texto . T a m b i e n  s i  u sted e n c uentra 
pri m e r a me nte un texto debe escoger un tema . 
- 3 3 -
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C U ADRO DE R E P A S O  
1 .  E l  texto t i e n e  q u e  te ner tod a  r e l ac i 6 n  c o n  e l  tem a .  
2 .  E l  texto i m p acta r a  a l os oyentes y d e s perta ra i nter e s .  
3 .  E l  texto a y u d a r a  a l  pred i c a dor seg u i r  u n  s o l o  te m a .  
4 .  E l  p r e d i c a d o r  d e b e  e nte nder e l  texto y s u  contexte . 
5 .  E l  pred i c a d o r  d e be tener textos l i stos p a r a  o c a c iones 
espec i a l e s .  
T A R EA S  OP C I ON A L E S  
1 .  Esc o j a  textos a d e c u a d a s  p a r a  los s i §J u i entes tema s .  
a .  L a  se g u n d a  ve n i d a  d .  Somas pec adores 
b.  L a  v i d a  abu n d a nte e .  N ec e s itamos a l a bar a 
c .  E l  p a n  e s p i ritu a l  f .  Somas l i bert a d os 
D i o s  
2 .  R e g r e s e  a l a  preg u nta 1 8  y trate de e s c o g e r  u n  n u evo texto 
p a r a  c a d a  c i r c u n sta n c i a  q u e  esta b a .  E s c o j a u n os p a r a  estos 
m a s : 
a .  T i e n e  q u e  d a r  u n  m e n s a j e  breve e n  u n a  bod a .  
b .  Pred i c a r a  en u n  cu lto p a r a  c r i sti a n os d u r a nte el 
t i empo d e  " Todos Sa ntos . 
c .  H a y  m u c h os n uevas c o n v ert i d o s  c u y o  cre c i m i ento en e l  
Seftor u sted d es e a . 
d .  U sted t i e n e  q u e  pred i ca r  en a i re l i bre a m u ch o s  q u e  
n u n c a  h a n  o i d o  e l  e v a n g e l i c .  
3 .  E s c r i b a  c i n c o  temas or i g i n a l e s  y esco j a  textos b i b l i cos 
a d e c u a d o s .  
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C O M P R O B A C I O N E S  P A R A  LEC C I ON 5 
1 .  A s u nto p r i n c i p a l  o i d e a  c e ntr a l  
2 .  U n  so l o  tema 
3 .  E n  s u s  pro p i a s  p a l a br a s  
4 . De D i o s ,  d e  l a  B i b l i a ,  o d e l  te xto b i b l i c o 
5 .  b .  
6 .  d .  
7 .  a .  
8 .  c .  
9 .  Enfocara l o s  oy entes e n  l a s  c a s a s  e s p i r itu a l es 
1 0 .  A l  texto bi bl i c o  
1 1 .  No 
1 2 .  E l  c ontexte 
1 3 .  Los v e r s i c u los a ntes y d e s p u es d e l  3 : 1 6 
1 4 . N o  
1 5 .  C o p i e  e l  vers i c u l o  desde s u  B i b l i a  
1 6 .  R e v i s a r a  e n  l a  c l a se 
1 7 .  C u a ndo l o  estu d i a mos d e  n u e v o  
1 8 .  R e v i s a r a  e n  l a  c l a s e  
- 3 5 -
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L E C C I ON R EP A S O  DE LAS LEC C I O N ES 1 - 5 
; B i e n ! A ho r a  v a mo s  a repasar l o  q ue hemos 
e stu d i ad o  e n  l a s  p r i mer a s  5 l e c c i o n e s .  
H a b l a b a mos d e  c 6 mo s e r  u n  pred i c a d o r .  
L EC C I ON 1 - L A  I MP O R T A N C I A  DE P R ED I C A R  
1 .  6 Qu i e n  es n u estro m e j or e j e m p l o  de un pred i c a d o r ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
3 .  6 Q ue son l a s  tres e v i denc i a s  de este l l a m a m i e nto ? 
a .  
b .  
c .  
E n  l a  l e cc i 6 n  2 
emos c o nt i n u a d o  con u n  e st u d i o  d e  l a s  
nece s i d a des p a r a  ser u n  pred i c a d o r .  
6 La prese n c i a  de q u i e n  es o b l igato r i a  
p a r a  tener m a s  e s p i r itu a l i d a d ? 
5 .  Nombre u n  e j e m p l o  d e  l o s  d o n e s  
n at ur a l e s : 
6 .  6 Qu e  q u e r i a  c o m p r a r  S i m 6 n  e l  mago 
de los d i s c i pu l o s ?  
7 .  z Qu e  es u n a  gran r a z 6 n  p a r a  e stu d i a r  
£ u e rt e me nte e ste c u r s o ? 
- 3 6 -
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L E C C I ON 3 - L A  V I DA D E V O C I O N A L  D E L  P R E D I C A DO R  
A h a r a  repa s a mos sabre l a  neces i d a d  d e  tener u n a  v i d a  d e voc i o n a l c o n  
d ed i c a c i 6 n .  L a  l ecc i 6 n  3 h a b l aba d e  l a  i m porta n c i a  d e  tener u n a  v i d a  
d e v o c i on a l d i a r i a  p a r a  l a  b u e n a  a l i me nta c i 6 n  e s p i r itu a l .  
8 .  � Q ue son l a s  dos p a r t e s d e  e s t a  v i d a  devoc i o n a l ?  
9 .  
1 0 .  
a .  b .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
� C 6 mo e s t a su l i bra d e  o r a c i o n e s? 
E s c r i b a  en e l  p i z a r r 6 n  d e  a b a j o  
l a s c i nco reg l a s i mportantes p a r a  
e l  e s t u d i o  b i b l i c o .  
� Es t a  u sted u s a n d o l o? 
6 
a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
b .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
d .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
e .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
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d e  l a  primers parte d e  un s e r m 6 n :  �! - ����-������! · 
1 1 .  Escr i b a  en l a s  r a y as ( a )  y ( b )  l o s  dos nombres q u e  a y u d a n  a 
e xpl i ca r  l o  q u e  e s  e l  tem a  de un ser m 6 n .  
( a )  E L  T E M A  ( b )  
1 2 .  6 C uantos temas p u ede tener u n  ser m 6 n ?  < Esco j a l o  corr ecto . 
a .  Lo q u e  n e c e s ita p a r a  a c l a r a r s u  texto . 
b .  U n  solo tem a .  
c .  S i empre tres t e m a s  para tener u n i £orm i d a d . 
1 3 . En l a  c o l umna # 1 ,  en e l  e j er c i c i o  q u e  s i g ue ,  h a y  u n a  l i s t a  de 
T E M A S .  En l a  c o l u mn a  # 2  h a y  c u atro T E XTOS B I B L I C O S . De l a  l i sta d e  
t e m a s, esc o j a  e l  tema q u e  corresponde a c a d a  te xto . 
e n  e l  l u g a r  a l  l a d o  d e l  texto . 
Escr i b a  e s t e  t e m a  
P a r a  a y u d a r l e ,  h errnan o ,  esta l l en a d o  e l  t e m a  corre s pon d i e nte e l  texto 
b i b l ico A .  P u e d e  ya c o m p l etar el e j er c i c i o .  
C o l u m n a  # 1  
TEMAS 
El Arrepenti mi ento 
A m a d  a Vuestros 
E n e m i g o s  
L a  G r a n  Tra i c i 6 n  
L a  P u erta Estr e c h a  
E l  Coraz 6 n  H u m i l l ad o  
La R e surrecc i 6 n  
A .  
8 . 
C o l u m n a  # 2  
TEXTOS B I BL I COS 
Entonces J esus l e  
d i j o : J u d a s  i Con u n  
b e s o  tra i c i on as a l  
H i j o  d e  Hom bre ? 
S .  L u c a s  2 2 : 48 
. . .  P ero l a  puerta y e l  
c a m i no q ue l l e v a n  a l a  
v i d a  son a ng o stos y 
e stre c h o s  y pocos l o s  
q u e  e n c ue ntr a n . M ateo 7 : 1 4 
C . . . .  A l  cora z 6 n  contr ito y 
h u m i l l a do n o  desprec i a r a s  
tu . O h  D i o s . S a l mo s  55 : 1 7 
D .  P e r o  y o  l e s  d i g o : T e n g a n  
amor p a r a  s u s  e n e m i g o s  
b e n d i g a n  a l os q u e  l es 
ma l d i c en . . .  Mateo 5 : 4 4 
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T E M A S  
C O R R E S P ON D I E N T E S  
L a  Gran 
Tr a i c i 6 n  
R E P  A S O  L E C C I ON 
1 4 .  A hara , u sted t i e n e  q u e  pen s a r  e n  s u  E��E!� tema p a r a  e l  texto 
b i b l i c o  de a b a j o :  
P o r q u e  no e sta mos l uc h a n d o  contr a 
g e nte d e  c a r n e  y h ue s o ,  s i no contr a 
m a l i g n a s  £ ue r z a s  e s p i r itu a l es d e l  
c i e l o  . . .  E£es i o s  6 : 1 2 
6 
LEC C I O N  5 - EL T EXTO B I BL I CO 
En esta hemos h a b l a d o  sabre 
segunda p arte del serm6 n :  
EL T E X TO B I B L I CO 
1 4 .  (. Q ue t�e l ac i 6 n  debe tener 
e l  texto b i b l i c o  con e l  tema 
centr a l? 
1 5 .  (. Q ue ben e £ i c i o  t i e ne e l  texto para los s i g u i e nte s ?  
l 6 .  
. 7 .  
a .  P a r a  l o s  o y e ntes -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b .  P a r a  e l  pred i c a dor - - --------- ---- - - - - - - - - - - - - -- -
Est u d i e  e l  c o nte xte d e  R o m a n o s  5 : 1 2 .  
pecado y tr a j 6 c o n s igo l a  muerte? 
Estud i e  e l  c o ntexte de C o l osenses 3 : 2  . 
(. Par c u a l  h o m b r e  ent r 6  e l  
l, A  q u e  se r e £ i ere l a s  
d g u i e ntes ?  
a .  " La s  c a s a s  d e l  c i el o "  -
b .  " La s  d e  l a  t i e r r a " - --------------------------- - - - - -
. 8 .  B u s c a  temas a d ec u a d a s  p a r a  l o s  s i g u i entes textos . 
a .  S a l mo 8 1 - - - - - - - - - - -- ------ ----------- - - - - - - - - - - - - - -
b .  Joe l 2 : 1 2- - - - - - - - - -- ------------------------- ---- - -
c .  Ezeq u i e l  7 : 20- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - ---- - - - -
d . E c l e s i a stes 9 : 1 2 
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; Br a v o ! & U s t e d  h a  
c u m p l i d o  un c u a r t o  
d el l i bra ! <.. E s t a  
l i s t o  p a r a  c um p l i r  
h a s t a  l a  m i t a d ? La 
p r i m e r s  secc i 6 n  era 
sabre a l g u no s  p u n t a s  
i mpor t a n t es e n  l a  v i d a  
e s p i r i t u a l  d e l  pred i c a d or .  
T a mb i en h a b l a mo s  d e l  t e ma 
y d e l  texto q ue son 
i g u a l men t e  i m por t a n t es 
en l a  prepar a c i 6 n  d e  u n  
ser m 6 n .  
A Y U D A S  P A RA P R I N C I P I A R  
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En e s t a  
A h ara con t i n u a mos 
en est a segun d a  
secci 6n d e l  l i bra . 
Veremos c 6 mo hacer 
e l  esqueleto de un 
serm 6 n  y t a m b i e n  
c 6 mo p o n e r  c a r n e  
s a b r e  e s t e .  E s t a  
secci 6 n  d e l  li bra 
sera m a s  d i f i c i l  
y u s t ed t i ene q u e  
est u d i a r  fu ertemen t e  
p a r a  c a p t a r  toda s 
l a s  e n s e f'i a n z a s  
i mport a n t e s . 
l e cc i 6 n  h a b l a r emos 
sabre a l g u n a s  c a s a s  q u e  nos 
a y u d a  a preparar el s e r m 6 n .  
Lo m a s  i mport a n t e  e s  ser 
e��e����� --�� - -��������· E l  
Q�§g��i� es u n o  d e  l o s  m e j o r e s  
metodos para prepararse . Con 
el bos q u e j o u s t e d  puede poner 
s u s  ideas en u n a  forma 
espec i f i ca . V a  a t ener sus 
i de a s  en u n a  forma q u e  se 
puede u s a r  c l ar a m e n t e  en un 
serm 6 n . 
A Y UD A S  P A R A  P R I N C I P I A R  
H emos d i c h o  e n  o t r a s  l e c c i on es q u e  e s  m u y  
i mpor t a n t e  ser prep a r a d o .  Pero,  � C 6 mo ?  
M i r a mos m u y  r a p i d a men t e  a t res a y u d a s .  
L E C C I ON 
: 1  p r e d i c a d o r  e�ec t i v o  t i e n e  q u e  E S C U C H A R  . 
. g l e s i a  y a l a  g e n t e  en g e n e ra l .  
Debe e s c u c h a r  a l os d e  l a  
� Qu e  es u n a  cosa q u e  e l  pred i c a d or puede h a c er p a r a  c o mpren der 
m e j or l o s  pro b l e m a s  d e  la g en t e ?  
a y  t r e s  preg u n t a s  q u e puede a y u d a r l e  c u a n d o  e s t a  t r a t a n d o  a es c u c h a r  
o t r o s : 
7 
� De q u e  h a b l a  
l a  gen t e ?  
� Qu e  son l a s  
preo c u p a c i ones 
d e  l os m i e m bros 
d e  mi i g l e s i a  ? 
� C u a l es neces i d a d e s  
e s p i r i t u a l es t i en e n  
l o s  h e r m a n o s  ? 
Escr i b a  u n a  d e  l a s  pre g u n t a s  q u e  puede a y u d ar n os e s c u c h a r  m e j or a 
o t ros . 
& El b u e n  pred i c a d or s i empre h a b l a  y n u n c a  escucha a l os prob l em a s  
d e  ot ros ? 
S i  N o  
a d o  e l  m u n d o  q u iere a prender l as c a s a s  n u e v a s .  P a r  est a r a z 6 n ,  e l  
u e n  pred i c a dor c o n t i n u a m e n t e  b u s c a  n ue v a s  ��������-��e!����� !�� · 
& Qu e  debe buscar s i empre e l  b u e n  pre d i c a d o r ?  
i e l  pastor s i e mpre r ep i t a  l a s  m i s m a s  c a s a s  e n  s u s  sermon e s ,  v a  a ser 
uy a b u rr i do p a r a  sus o y e n t e s .  Par e s o ,  s i e mpre t e nemos q ue buscar 
u e v a  i n �orm a c i 6 n , s e a  l o  q ue sea,  d e  la �! �l!� y d e  las e x pe r i e n c i a s  
i a r i a s .  
- 4 1 -
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5 .  L De d 6 n d e  podemos s a c a r  n ue v a s  v e r d a des y i n fo r m ac i 6 n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
6 .  S e g u n  I I  P e d r o  3 : 1 8 6 q u e  son l a s  dos m a n e r a s  d e  c r ecer p a r a  t e n e r  
a l ga n u e v o  a d ec i r ?  
a .  b .  
L a  t er c e r a  a y u d a  p a r a  e l  pred i c ador v i ene e n  forma d e  u n  d i c h o : 
" H a b l a l a  v e r d a d  s i n  t emor . " P a b l o  d i j o  q u e  e l  t e n i a  q u e  h a c e r l o  e n  
su m i n i s t er i o .  En e s t e  d i ch o  h a y  t r e s  cons e j os para n u e s t r o  
c r ec i m i e n t o .  P r i me r a m e n t e  " H A BL A R " .  S i  no h a b l a mos , 6 C 6 mo v a n  a 
e s c u c h a r  l a  p a l a br a ?  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  h a b l a r  " L A V E R DA D " . D i e s  h a  
p r o me t i d o  q u e  l a  v e r d a d  v e n c e r a  l a  m a l d a d .  E n  tercer l u g a r ,  d i c e  
h a b l a r  " S I N  T E M O R " p o r q u e  s i  est a h a b l a n d o  l a  p a l a b r a  d e  D i es n o  debe 
tener miedo d e  n a d a . 
7 .  l Q ue son l o s  t r es pesos d e  e s t e  c o n s e j o ?  
a .  
b .  
c .  
B u s q u e  I I  T i m o t e o  4 : 2 . 
pred i c a r  o h ab l a r ? 
Segun e s t e  v e r s i c u l o ,  6 C u a n d o  debemos 
3i u s t ed escuch a b i e n  a o t r os , 
� u s ee l o  n u e v o ,  y h a b l a  l a  v er d a d  
3 i n  t e m o r , t od a v i a  n e c e s i t a  u n a  
� u i a  o f o r m a  p a r a  u s e r  c u a n d o  
� u i er e  pred i c a r .  E s t e  g u i a  p a r a  
3 U S  i d e a s  s e  l l a ma B O S Q UEJ O .  
- 4 2 -
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9 .  6 Que u s a mos p a r a  g u i a r  y o r g a n i z er n ue s t r a s  i d e a s  p a r e  u n  s e rm 6 n ? 
E l  b o s q ue j o  t i ene m u c h o s  uses y v e n ta j a s .  P r i mer a m en t e  e l  bosq u e j o  
p u e d e  a y u d a r l e  ��2�� ����-���- �����-��-��-2�� �-��!����� · S i  t i e n e  
a l g u n a s  i d e a s  desor g a n i za d a s  va a perder su i mp a c t o  y c o n £ u n d i r  a s u s  
o y e n t e s . 
1 0 .  6 C 6 m o  a y u d a  un bosque j o  a l  s e r m 6 n ?  
_ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _ _
_
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _  _ 
1 1 .  i C 6 mo a y u d a  u n  bosque j o  a s u s  o y e ntes ? - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - --- -
J n  bosq u e j o perm i t e  q u e  el pred i c a dor pred i q ue b i en s i n  l eer su s e r m 6 n  
?ser i t e .  T a m b i e n el bosq u e j o l e  a y ud a  ev i t a r  errores d e  p r ed i c a r  s i n  
1 o t a s  y de o l v i d a r  l o  q u e  q u e r i a  dec i r .  
l 2 .  6 C u a l  e s  me j or ,  l eer un s e r m 6 n  p a l abra par pa l a b r a , o deci r l o  en 
sus p r o p i a s p a l a br a s ? 
L 3 .  l Qu e  podemos u s e r  p a r a  e v i t a r  e rrores y a y u d a r n o s  recorder 
n u e s t r a s  i d e a s ? 
. 4 .  i Por q u e  es b u e n a  u s a r  un bosq u e j o p a r a  u n  ser m 6 n ? 
D E F I N I C I ON 
i Pe r o ,  q u e  es u n  bos q u e j o ?  
U n  d i cc i on a r i o  puede d ec i r  
a l g a  como l a  d e£ i n i c i 6n u i .  
BOSQUEJO e l  resumen d e  a l g u n  
a su nt o . S e  c o n s i s t e  d e  u n a  l i s t a  
d e  l o s  p u n t as pr i n c ipa les a r regl ados 
en b u e n  a r d e n . 
- 4 3 -
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1 5 .  l Que e s  u n  b o s q ue j o ?  
1 6 .  6 En q u e  c o n s i s t e  u n  bosque j o ?  
� o r  s u p u e s t o  n o  p u e d e  empezar con e l  bosqu e j o  a n t e s  d e  t e ner bien 
f i r m e  s u  t e m a  y t e x t o .  Pero una vez escogidos e l  texto y e l  tema , 
J s t e d  p u e d e  p o n e r  s u s  i de a s  o p u n t a s  pr i nc i p a l es e n  f o r m a  a r reg l ad a . 
���� -� �-� � -���g��j� -
l 7 .  6 P u e d e  u s t ed h a c e r  s u  bosq u e j o s i n  t ener u n  t e ma y t e x t o ? 
� E M A  : 
" E X T O : 
: NT R O D UC C I ON 
E 
L I D i v i s i 6 n  P r i n c i pa l  
A .  S u bd i v i s i 6 n  
c B .  Su b d i v i s i 6 n  
u I I  D i v i s i 6 n  P r i n c i p a l  
E A .  S u bd i v i s i 6 n  
1 .  Det a l l es 
R 2 .  D et a l l es 
B .  S u bd i v i s i 6 n  
p c .  S u b d i v i s i 6 n  
1 .  D et a l l es 
0 2 .  De t a l l es 
: o N C L U S I O N  
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S i  No 
P r i m e r a me n t e  v er emos u n  
bosq u e j o c o mp l e t o ,  para q u e  
u s t e d  p u e d e  e n t en d er e l  u s a  
f orma l .  L u e g o  h a b l a mos d e  
o t ros t i po s .  
C o mo y a  hemos d i c h o  c u a n d o  
t i ene s u  t e m a  y t e x t o  prepa ­
r a d o ,  p u e d e  e m pe z a r  arr e g l a n d o  
s u s  i d e a s .  T o d o  e n t re l a  
i n t r o d u c c i 6 n  y l a  c o nc l u s i 6 n  
s e  l l a m a  � � -����e� ·  
1 8 .  l C 6 mo s e  l l a ma toda l a  
p a r t e  p r i n c i p a l  del 
bosq ue j o  e n t r e la 
i n t r o d u c c i 6 n  y l a  
c o n c l u s i 6 n ?  
L a s  i de a s  o verd a d e s  pri n c i p a l e s  
d el mensa j e  s o n  l a s  D I V I S I ON E S  
P R I N C I P A L E S .  P u e d e  s e r  e n  forma 
d e  una frase o d e  una ora c i 6 n  
b r e v e .  E s t a s  d i v i s i on e s  p r i nc i ­
p a l es u s a n  n u meros rome nos como : 
- -
-
- - - - - - - - - - - -
I ,  I I ,  I I I ,  e t c .  
A Y U D A S  P A R A  P R I N C I P I A R  L EC C I ON 
1 9 .  l C 6 m o  s e  l l a m a n  l a s  i d e a s  m a y ores en e l  c u er p o  d e l  b o s q ue j o ?  
2 0 .  l C u a l es s i m b o l o s  s e  u s a n  p a r a  m a r c a r  l a s  d i v i s i on e s  p r i n c i p a l es ? 
E l  s e g u n d o  p a s o  en e l  bosque j o  e s  e l  desarrol l o  d e  l a  D i v i s i 6 n  
Pr i n c i p a l . P a r a  e s t e  d es a r ro l l o  u n o  p u e d e  t e n er v a r i e s  s u bd i v i s i on e s  
- - - - - - - - - - - - -
J p u n t a s  p a r a  e x p l i c a r  e l  m a yor p u n t a .  P a r a  d i s t i n g u i r  e s t a s  
3 u b d i v i s i on e s ,  se u s a n  l e t r a s  m a y u sc u l a s ,  e s  d ec i r : A ,  B ,  C ,  D ,  et c .  
2 1 .  l Q ue se u s a n  p a r a  d i s t i ng u i r  l a s  s u b d i v i s iones d e  u n  bosque j o ?  
3 i  n ec e s i t a  u s t e d  a u n  m a s  d et a l l e s  p u e d e  user n umeros c a r d i n a le s ,  
l , 2 , 3 , etc . , d e b a j o  d e  c a d a  s u bd i v i s i 6 n .  E n  e s t a  m a n e r a  u s t e d  puede 
)rg a n i zar muchas ideas en b u e n a  £orma . 
� 2 . l D 6 n d e  se u s a n  n u me r o s  c a r d i na le s  en e l  c uerpo del b o s q u e j o ?  
7 
Este v i st a z o  sabre e l  bosque j o 
n o  e s  c o m p l e t e  pero v a mo s  a 
tener v a r i e s  l e c c iones sabre 
- 4 5-
e s t e  t i po de bosq u e j o .  
E n t o n c e s  n o  v a mo s  a d e morar 
mas a q u i .  Q u er emos mostrar 
otros t i po s  d e  b o s q u e j o s  m a s  
s en c i l l o s .  
- E C C I ON 7 A Y U D A S  P A R A  P R I NC I P I A R 
�n m u c h a s  o c a s i ones l o  mas £ ac i l  e s  t e ner u n  bosque j o  c o n  s o l a m e n t e  
� u s  i de a s  m a s  i mpor t a nt e s  p u e s t o s  e n  b u e n  arreg l o .  
) or e j emp l o : 
T E M A : L a  R el i g i 6 n  V e r d a dera 
T E X TO : Ezeq u i e l  1 1 : 1 9 - 2 1  
I n t ro d u c c i 6 n  -
1 .  S u  A u t or - Jehova 
2 .  El c a m b i a q u e  e l  produ c e  - " Cora z 6 n  y 
e s p i r i t u  n u e v o . " 
3 .  L a  o be d i e n c i a  q u e  el demanda - " P a r a  q u e  
a n d en y g u a r d en . " 
4 .  L a  b en d i c i 6 n  q u e  e l  d a  - " Sera n m i  
P u e b l o .  " 
C on c l u s i 6 n  -
! 3 .  V emos q u e  e s t e  b o s qu e j o  i n c l u y e  s o l a m e n t e  l a s  i d e a s  p r i n c i p a l e s 
e n  ard e n . 6 Qu e  es u n a  ma n er a  d e  h a c e r  b o sq ue j o s m a s  s i mp l e s ? 
' a m b i en h a y  b os q u e j o s  q u e  i n c l u yen s o l a me n t e  u n a  l i s t a  d e  t ex tos . 
'or e j emp l o : 
T E M A  El M es i a s  P rome t i d o  
T E X T O : V a r i es 
I nt r o d u c c i 6 n -
< El Cu erpo ) 
1 .  Genesi s  3 : 1 5 
2 .  G e n e si s  2 2 : 1 8 
3 .  I I  S a m u e l  7 : 1 3 
4 .  M i q u e a s  5 : 2  
5 .  Sa l mo 2 2 : 1 6 
6 .  I s a i a s  53 : 9  
C o n c l u s i 6 n  -
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24 . l Qu e  t i e n e  e s t e  t i po d e  bosqu e j o como p u n t as p r i n c i p a l es ? 
7 
L o  mas i mport a n t e  en todo esto 
es hacer lo que es c 6 mo d o  para 
s i  m i s mo . Si l e  g u s t a  u n  
bosqu e j o  muy £orma l ,  ; BUEN O ! 
Pero s i  a l g o  m a s  senc i l l o es 
mas £ a c i l ,  ; U S E L O ! 
C UA D R O  D E  R E P A S O  
1 .  P a r a  p r e p a r a r s e  t i ene q ue 
- E S C U C H A R  a ot ros 
- BUSC A R  a l g o n u evo 
- H A B L A R  la v e r d a d  s i n  t e m o r .  
2 .  U n  b o s q u e j o a y u d a  a l  pred i c ad o r  
- T e n e r  u n  p l a n  d e £ i n i d o  
- P r e d i c a r  s i n  l e e r  s u  ser m 6 n  e s c r i t o  
- E v i t a r  errores c ua nd o  e s t a  p r ed i c a nd o .  
3 .  U n  bosq u e j o  es u n  resumen d e  a l g u n  a s u n t o .  
b o sq ue j o  for m a l  s e  £orma a s i : 
U s t e d  p u e d e  u s a r  
e s t e  s i s t ema o 
c u a l q u i e r  o t r o  
bosq u e j o  m a s  
c 6 mod o .  
I NT R O D UC C I O N 
C U E R P O : 
I .  
I I .  
C O N C L U S I ON 
D i v i s i 6 n  P r i n c i p a l  
A .  S u bd i v i s i 6 n  
B .  S u bd i v i s i 6 n  
C .  S u b d i v i s i 6 n  
Di v i s i 6 n  P r i n c i p a l  
A .  S u b d i v i s i 6 n  
1 .  D et a l l es 
2 .  D et a l l es 
B .  S u bd i v i s i 6 n  
- 4 7 -
E l  
:... E C C I ON 7 A Y U DA S  P A R A  P R I NC I P I A R  
T A R E A S  O P C I O N ALES 
1 .  Regrese a l a s  tres i de a s  d e  preguntas esc r i t a s  a n tes d e  
preg u n t a  # 2  d e  e s t a  l e cc i 6 n .  C o n  e s t a  a y u d a ,  e s c r i b a  u n a  
l i st a  d e  t e m a s  q u e  u s t e d  c a p t a  d e  o t r a s  per s o n a s .  
2 .  Escuc he a t r e s  d i £ e r e n t e s  pred i c a dores y t r a t e  d e  ver s i  
e s t a n  u s a n d o  bosq ue j o s .  Escr i ba sus obser v a c i ones sobre l a  
m a n e r a  en q u e  u t i l i z a b a n  s u s  bosquej os - s i  t e n i a n  £ l u i dez o 
e r a n  muy q u e b r a d a s ,  etc . T a m b i en trate d e  poner los 
b o sq u e j os d e  estos pred i c a d ores en £orma escr it a .  
: O M P R O B A C I ON D E  L E C C I O N  7 
1 .  E s c u c h a r  a otros me j o r 
2 .  < C u a l q u i er d e  l a s  tres preg un t a s ) 
3 .  No 
4 . N u e v a s  v e r d a d e s  e s p i r i t u a l e s 
5 .  D e  c u a l q u i e r  l u g a r  - l a  B i b l i a ,  n u es t r a  ora c i 6 n ,  e t c . 
6 .  a .  Crecer e n  l a  g r a c i a  d e l  S e � o r  
b .  C r e c e r  en el con oci m i en t o  d e l  Se�or 
7 .  a .  H a b l a r  
b .  H a b l a r  l a  v e r d a d  
c .  H a b l a r  s i n  temor 
8 .  C u a n d o  sea opor t u n o  y a u n  c u a n d o  n o  l o  sea 
9 .  E n  u n  b o s q u e j o 
0 .  A rr eg l a  l a s  i d e a s  e n  u n  p l a n  d e £ i n i d o  
1 .  A y u d a  p a r a  q u e  p u e d a n  e n t e n d e r  mej or 
2 .  E n  s u s  prop i a s  p a l a br a s  
3 .  U n  bosqu e j o 
4 . P a r a  poder h a b l a r  en s u s  prop i a s  p a l a br a s ; para e v i t a r  
errores y n o  o l v i d a r  d o n d e  e s t a  
5 .  E s  un resumen d e  a l g u n  a s u n t o  
6 .  E n  u n a  l i st a  d e  l o s  p u n t a s  pri n c i pa l es arreg l a dos e n  buen o r d en 
7 .  N o  
8 .  E l  c u erpo 
9 .  D i v i s i on es P r i n c i pa l es 
0 .  N u meros Roma nos 
1 .  L e t r a s  m a y u s cu l a s  
2 .  D e b a j o  d e  l a s  s u bd i v i s i on e s  
3 .  Con sol a me n t e  l os p u n t as p r i nc i pa l es 
4 .  T i en e  t extos 
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, B u e n o s  d i a s ,  h e r m a n o ! Hemos a pr e n d i do 
a c er c a  d e  l a  i mpor t a n c i a  d e  e m pe z a r  c o n  
un t e m a  y t e x t o  b i b l i c o .  T a m b i e n  
sabemos u n  p o c o  a c e r c a  d e l  u s a  d e l  
bosqu e j o .  P e r o ,  � a  d 6 nd e  v a m o s  a h a r a ? 
� S i  t enemos e l  t e m a  y t ex t o  q u e  es e l  
s i g u e n t e  p a s o ? 
�n l a  l e c c i 6 n  a n t e r i or v i mos q u e  l a  
p r i m e r a  c o s a  en u n  bosq u ej o es l a  
i n t r o d u cc i 6 n .  Pero a v ec es e s  d i £ i c i l  
n a c e r  l a  i n t r o d u c c i 6 n  h a s t a  q u e  sepa 
b i en lo q u e  v a  a dec i r  en el c u erpo . 
� n t o n c e s  est u d i a remos l a  i n t r o d u c c i 6 n en 
Jna l ec c i 6 n poster i or .  
' u nq u e  e l  pred i c a dor t e n g a  
t e x t o ,  no puede h a b l a r  p a r  
3 i n  u n a  g u i a ,  e l  bosq u e j o .  
su t e m a  
m u c h o  t i e m p o  
Entonces l o  
� u e  e s  necesa r i o  es 
j e s a r r o l l o  de su i d ea 
::J o n e r· e s t a s  
:� r r e g l a d o .  
i d e a s  en 
p en s a r  en e l  
o t e m a  c e n t r· a l  y 
u n  bosqu e j o b i e n 
� er a  p r i m e r a m e n t e  r e p a s a mo s  u n  p o c o . 
L .  � Qu e  son l a s  t r e s  c a s a s  q u e  debe h a c e r  
p a r a  e s t a r  b i en p r ep a r a d o ? < V e a s e  a 
C u a d r a  d e  R e pa s o ,  l ec c i 6 n  7 )  
a .  
b .  
c .  
� .  � Qu e  e s  l a  d e£ i n i c i 6 n d e  u n  bosqu e j o ?  - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -
I .  ;, C 6 mo a y u d a  u n  bosq ue j o  a l  pred i ca d o r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
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� h or a  c o n t i n u a mos c o n  l as " Q!�!�!����-��!��!E�!�� " ·  Son l a s  i d e a s  q u e  
t en e m o s  para desar rol lar e l  t e m a  c e nt r a l .  Estos p u n t a s  forman � !  
���� E� d e l  serm 6 n .  H a y  q u e  poner l a s  d i v i s iones en b u e n  arden p a r a  
� u e  e l  se r m 6 n  corra . Es como un r i o  q u e  empi eza peq u e fi o  p e r o  c o n  l a  
3 y u d a  d e  v a r i os tr i b u t a r i os t e r m i n a  e n  un r i o  g r a n d e .  
� - 6 C 6 mo se l l a ma los p u n t a s  o i d eas que se u s a n  para d e s a rro l l a r  e l  
t e ma c e n t r a l  d e l  ser m 6 n ? 
J a r a  o r d e n a r  l a s  i d e a s  q u e  forman l a s d i v i s i on es pri n c i pa l e s ,  
l a  a y u d a  de l a s s i g u en t es preg u n t a s : 
t enemos 
A .  6 C on c u a l  pensa m i en t o  voy a empeza r ?  
B .  6 C on c u a l  idea d e b o  t e r m i n a r ?  
C .  6 C u a l e s s e r a n  l o s  p u n t a s  i n t ermed i o s ?  
) .  E s c r i b a  e s t a s  t r e s  pregu n t a s aq u i .  
A .  
B .  
c .  
P a r a  a l g unos pred i c a d o r e s ,  les s i r v e  
a p u n t a r  en u n a  h o j a de p a p e l  tod a s  l a s  
i d eas q u e  v i en e n  a l a  men t e  sabre t a l  
t e m a .  N o  t i en e  q u e  p r e o c u p a rse por e l  
arden n i  s u  i mport a nc i a .  Despues d e  
a p un t a r  t od a s ,  puede r e v i sarl a s  y 
a r r eg l ar l a s  p a r a  v e r  s i  c o n forman a l a s  
s i g u i en t es regl a s : 
A .  C a d a  pun t a  debe ser un paso a d e l a n t e  en el 
d e s a r ro l l o  d e l  t ema . Debe h aber u n a  r e l ac i 6n 
c l a ra e n t r e  l os p u n t a s .  
B .  C a da p u n t a  d e be ser d e  i g u a l  i mp o rt a n c i a  y c o n  s u  
prop i a  ensefianz a .  
C .  C a d a  pu n t a  debe s e r  sen c i l l o  para q u e  l os o y e n t e s  
p u e d a n  c a p t arl o .  
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' ·  ,;, Qu E?  r e l a c i 6 n  debe h a ber e n t r e  l os puntas d e l  bosq u e j o ?  
,;, E s m a s  i mport a n t e  l a  pri mera d i v i s i 6 n  pr i n c i pa l ? 
S i  N o  
� C ad a  p u n t a  d e b e  ser c o m p l i c a d o ? 
S i  N o  
8 
,;, P a r  q u E?  debe ser sen c i l l o c a d a  p u n t a ? - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - ---- -
d i v i s i o nes pr i nc i pa l es debe t e n e r  un mensa j e ?  
s t a  es una p r e g u n t a  s i n  r e s p u e s t a  f i j a . L a  r e s puest a depende 
ot a l me n t e  d e  l o  q u e  es necesa r i o  para el d e s a r r o l l o  completo d e l  
e m a . P u e d a  ser q u e  d o s  d i v i s i o n e s  pr i nc i p a l es son s u f i c i entes o 
u e d a  r e q u e r i r  s e i s  o m a s .  
0 .  ,;, H a y  u n a  r e s p u es t a  f i j a  p a ra l a  preg u n t a  d e  c u a n t a s  d i v i s i on e s  
d e b e  t e n e r  u n  ser m 6 n ? 
Si No 
1 .  ,;, Cu a n t a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i pa l e s  debe tener c a d a  b o s q u e j o ?  ( es c o j a 
u n o ) 
__ __ _ _ _ _  
a .  U n a  s o l a  d i v i s i 6 n  
b .  S i empre t res d i v i s i o n e s  
c .  L o  n e c es a r i o  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  t e m a  
3 m b i e n  t i e n e  q u e  e v i t a r  l o s  e x t remes . S i  t i e n e  muy p o c a s  d i v i s i ones 
3 a t en e r  un ser m 6 n  i n c o m p l e t o  y prob a b l a m e n t e  c or t e .  Tendra q u e  
? pe t i r  o d e s v i a r s e  d e l  t e m a  p a r a  poder h a b l a r  s u £ i c i en t e  t i empo . 
?ro s i  t i e n e  d e m a s i a d o  d i v i s i o n e s  t e n d r a  un m e n s a j e  muy l a r g o  y 
::l u r r i d o .  
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1 2 .  l Q ue p a s a  s i  e l  pred i c a dor n o  t i e n e  s u £ i c i e n t e  d i v i s i ones ? 
1 3 .  l Q ue p a s a  s i  e l  pred i ca d o r  t i e n e  d e ma s i ad o  d i v i s i o ne s ?  
Es me j or e s c t- ibir l a s  
d i v i s i ones 
p r i me r a me n t e  s i n  
det a l l e s .  E s t o  
p r i n c i p a l e s  
poner l o s  
\ 
l a s  d i v i s i o n e s  
i g u a l e s .  
a segura 
s e a n  
\ h e r a  c a m b i a mos un poco y p r a c t i c a mos con un e j em p l o .  H a y  muchas 
) a r a bo l a s  e n  la B i b l i a  q ue p o d e m o s  usar en sermone s .  P e r c  es 
L mpor t a n t e  s a ber l a  manera de usar e s t a s  p a r a bo l a s  en un bosquej o .  
L e a  M a teo 1 3 : 1 - 2 3  
q ue 
m a s  
� u n q ue e s t a  c u e n t a  p u e d e  s e r  c o n oc i d a  u s t ed p u ed e  s a c a r  a l g a  n u e v o  
) a r a  u s a r  en su serm 6 n .  L a  m a n e r a  d e  e mpezar es pen s a r  en e l  t e m a  o 
- - - - - - -
L a  i d ea q u e  u s t e d  q u i ere e n s e fl a r  d e  l a  parabo l a .  P i e n s e  u n  rate perc 
: r a t e  d e  h a c e r l o  en t e r m i n os e s pec i £ i co s  . 
. 4 .  & Que e s  l a  p r i m e r a  c o s a  q u e  u s t ed t i ene q u e  escoger p a r a  p r e p a r a r  
e s t e  ser m 6 n ?  
. 5 .  E s c r i b a  u n a  s u g er en c i a  p a r a  u n  t e m a  a d e c u a d o  s abre M a t e o  1 3 : 1 - 2 3 .  
: l a r a ,  c a d a  u n o  l o  h a re un t e m a  d i £ e r en t e  c o n  s u  e s t i l o  p e r s on a l ,  perc 
•£recemos este t em a  c o mo e j e m p l o : 
" La s  C u a t ro T i e r r a s " 
:n e s t e  e j e m p l o  u s a mo s  u n a  p a r a b o l a d e  l a  B i b l i a .  
e x t o  b i b l i c o  e s  M a t e o  1 3 : 1 - 2 3 .  
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' a ,  t i en e  su t e m a  y t e x t o  d e l  basq u e j o .  A h ar a  es e l  mome n t a  de l u c h a r 
: o n  l a  con s t r uc c i 6 n  d e  l os d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l es . S i  q u i er e ,  en ot r a  - - - - - - - - - - - - --------- - -
I O j a ,  p u e d e  esc r i b i r  a l g u n a s  pos i b i l i d a d es p a r a  d i v i s i o n e s  
>r i n c i p a l es .  P i e n s e  e n  e l  t e ma y l o  q u e  d i ce e l  tex t o .  6 H a termi n a d o ?  
• q u i  tenemos u n a  l i s t a  d e  s u g e r en c i a s  con l a s  c u a l e s v a mos a traba j a r .  
A .  H a y  t i e rra q u e  t i ene muchas espinas q u e  p u e d e  a h o g a r  l a  
s e m i l l a .  
B .  H a y  b u e n a  t i er r a  que p u e d e  p r a d u c i r  m u c h o  f ru t a . 
c .  H a y  t i e r r a  q u e  n o  t i e n e  p r a f u n d i d a d .  T i e n e  mu c h a s  p i e d r a s . 
D .  H a y  t i e r r a  d e l  c a m i n o d a n d e  l a s  a v es camen . 
' u e d e  ver q u e  l a s  s u g e r e n c i a s  f u e r a n  s a c a d a s  d e l  t e x t o ,  p e r a  en f orma 
[ i f e r e n t e . P a r a  un bos q u e j o buena d ebe h e ber d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l es 
I U Y  c l a r a s .  N u e s t r a s  e j e m p l os no son m u y  c l a r a s .  
7 .  Escriba l o s  p u n t as de a r r i b a  e n  d i ferentes p a l a b r a s  p a r a  d a r l a s  
m a s  c l a r i d a d . 
A · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
B .  
c .  
D .  
a s  que c l a r i d a d ,  l a s  d i v i s i ones p r i n c i p a l es deben este r  e n  ����� · 
l u e r emos q u e  l o s  o y e n t e s  s i g a n  f a c i l me n t e  y ent i e n d a n  s i n  c o n fusi 6 n .  
8 .  P o n g a  e n  e l  m e j o r  a r d e n  pos i b l e  l a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l es q ue 
usted e s c r i b i 6  e n  p u n t a  # 1 7 .  
A · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---------------------
B · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------- - - -
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
D .  
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� n  la otra p a g i n a  u s t e d  escr i b i 6  las d i v i s iones p r i n c i p a l es p a r a  
l u e s t r o e j e mp l o .  E s t e  bosq u e j o no e s t a  en s u  f o r m a  f i n a l .  V a m o s  a 
fer e n  l a s  s i g i uent e s  l ec c i o n e s  c 6 m o  c o m p l e t a r emos e s t e  c o n  m a s  
i e t a l l e s  . 
. 9 .  6 Es t a  c o m p l e t e  n u e s t r o  bosq u e j o sabre M a t eo 1 3 ?  
S i  N o  
l o  i m por t s  s i  u s t e d  t i ene m u c h a  e x p e r i e n c i a  como pred i c a d or o s i  u s t e d  
� s  u n  pr i n c i p i a n t e .  E s t e  t r a b a j o  d e  bosque j o s e s  d i f i c i l .  P a r a  
: o r m a r  d i v i s i o n e s  o p u n t a s  p r i n c i p a l e s  en u n  arden q u e  t o d o s  pueden 
• n t e n d e r ,  h a y  q u e pe n s a r  m u c h o .  Las d i v i s i o n e s  son el b a s e  de todo s u  
; e r m 6 n .  E n t o n c e s  e s  m u y  i m po r t a n t e  a r reg l a r l a s  b i e n . 
C U A DR O  DE R EP A S O  
H a y  t r e s  reg l a s  p a r a  o r g a n i z er l os d i v i s i o n e s  pr i n c i p a l e s .  
A .  H a y  q u e  poner l a s  d i v i s i o n e s  e n  arden 1 6 g i c o .  
B .  C a d a  D i v i s i 6 n  P r i nc i p a l  d e be ser m a s  o m e n o s  d e  i g u a l  
i m port a n c i a .  
C .  C a d a  D i v i s i 6 n  P r i n c i p a l  d eb e  ser sen c i l l a  a f i n  d e  q u e  l o s  
o y e n t e s  en t i en d a n  f ac i l men t e .  
N o  h a y  u n  n u mero f i j o  d e  d i v i s i on e s  p r i n c i p a l e s . T i e n e  que 
buscar e l  n u mero n e c e s a r i o  p a r a  el mej or d e s a rrro l l o  d e l  t e m a . 
C a d a  u n o  d e  l a s  d i v i s i on e s  pr i n c i pa l es t i e n e n  q u e  s e r  c l a r a me n t e  
r e l a c i on a d a  c o n  e l  t e m a  y t ex t o .  
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T A R E A S  O P C I ON A LES 
1 .  B u s q u e  en o t r o s  l i bros o p r e g u n t a r  a otros p r ed i c a d or e s  p a r a  
e j e m p l o s  d e  bosq u e j os .  T r a i g a  5 bosq u e j os con s u s  d i v i s i o n e s  
p r i n c i p a l e s .  
2 .  B u s q u e  u n  t e x t o  y esc r i ba d i v i s i ones p r i n c i p a l es p a r a  uno d e  
e s t os t e m a s : 
A .  Los deberes de l os j ov e n e s  
B .  L a  v i d a  d e  u n  person a j e  b i b l i c o  como J o s e ,  
M o i s e s ,  R u t ,  D a v i d ,  etc . 
C .  La neces i d a d  de l a  o r a c i  6 n  
3 .  Lea l os tex tos s i g u ientes y d i v i d i r l o s e n  sus d i v i s i o n es 
p r i n c i p a l e s  que son m u y  n a t u r a l e s .  
a .  Sa l mos 2 3 : 1  
b .  I T i moteo 2 : 5  
c .  A p oc a l i p s i s  2 1 : 4  
: O M P R O B A C I O N  D E  L E C C I ON 8 
1 .  a .  escuch a r  a o t r o s  
b .  b u s c a r  a l g a  n u e v o  
c .  h a b l a r  l a  v e r d a d  s i n  t e m o r  
2 .  U n  r e s u m e n  d e  a l g u n  a s u n t o  
3 .  U n o  d e  l os t r e s  r a zones 
4 .  D i v i s i on e s  p r i nc i pa l e s 
5 .  R ev i s a r a e n  c l a se 
d .  
e .  
A p oc a l i p s i s  22 : 1 2 
Gen e s i s  1 : 1  
6 .  U n  p a s o  a d e l a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  tema 
7 .  N o  
8 .  N o  
9 .  P a r a  q u e  l os oy e n t es p u e d e n  c a p t a r l os . 
. 0 .  N o  
. 1 .  c 
2 .  Tend r a  q u e  r e p e t i r  
3 .  T e n d r a  u n  m e n s� j e  muy l a r g o  
4 .  E s c o g e r  su t e m a  
5 . - 1 8 .  R e v i s a r a  e n  c l a s e  
9 .  N o  
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3 u e n o . & Q ue t enemo s  h a s t a  a q u i ?  
r e n e m o s  e l  t e m a , e l  t e x t o  y l a s  
i i v i s i o nes p r i n c i p a l e s  puest a s  en 
J u e n  o r d en . Pero e l  c u e r po y a  no 
� s t a com p l e t o .  E s  c o mo e s t e  
� s q u e l e t o ,  h ueso s i n  c a r ne .  
; A u n q u e  e l  e s q u e l e t o  e s  i mpor t a n t e  
) a r a  s o s t e n e r  e l  c ue r po ,  no t i e n e  
' i d a  s i n  c a r n e ! & E s t u d i a r emos 
� n t o n c e s  como pondremos l a  c a r n e ! 
' e r o  o t r a  vez un poco d e  r e p a s o .  
E s c r i b a  l a s  t r e s  r e g l a s  p a r a  f o r m a r  l a s  d i v i s i ones p r i nc i p a l e s .  
a .  
b .  
c .  
6 C u a n t a s  d i v i s i o n e s  pr i n c i p a l e s  d e be t e ner c a d a  bosq ue j o ?  
N o  e s  u n a  sorpresa s i  u s t ed d e s c u b r e  q u e  
e s  m u y  d i f i c i l  e n c o n t r a r  d i f e r e n t e s  
i de a s  o m a t e r i a l  p a r a  h a b l a r  s o b r e  c a d a  
p u n t a  o d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l .  E l  
p r e d i c ador de poca exper i e n c i a  t r o p i e z a  
c o n  e s t e  p r o b l e m a  freq u e n t a m e n t e .  H a y  
s o l u c i 6 n  s i  u n o  e s t a  d i spue s t o  a 
e s c r i b i r ,  o r a r ,  r e v i s a r ,  pregunt a r ,  y 
o rd e na r .  Todo e s t o  requ i er e  d i sc i p l i n a . 
& L a p r e pa r ac i 6 n  d e  u n  m e n s a j e  no e s  par a 
" e l h ombre f l o j o " ! U n o  t ie n e  q u e  e s t a r  
l i s t o  a c u mp l i r  l a  vol u n t a d  d e  D i o s . 
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3 .  6 Q u e p i e n s a ?  6 E s  d i £ i c i l  o £ a c i l  encon t r a r  l a s  i d e a s  p a r a  poner 
c a rne al e s q u e l e t o  d e l  bos q u e j o ?  
L 6 Qu e  s e  r e q u i e r e  para encon t r a r  e s t e s  i d ea s ?  
� A  q u e  n o s  r e £ e r i mos c u a n d o  h a b l a mos d e  s u bd i v i s i ones ? Son l a s  
J a l a br a s  q u e e x p l i c a n  l o s  d i v i s i ones p r i n c i pa l es . En l a  l e cc i 6 n  7 
l i mo s  q u e  c a d a  d i v i s i 6 n p r i n c i p a l  d ebe tener l a s  s u bd i v i s i ones 
1 e c es a r i a s  para e x p l i c a r  c a d a  p u n t a .  
J .  l Qu e  d e be t en er c a d a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  p a r a  s u  me j or 
e n t e n d a m i e n t o ? 
r a mos a v e r  t r e s  u s e s  de l a s 
� u bd i v i s i on e s  p a r a  c u mpl i r  
1 q u e l  en t e n d i m i e n t o .  
: 1  pr i m e r o  es : 
- - E X P L I C A C I O NE S - -
I n a  b u e n a  m a n e r a  d e  e x p l i car 
;u  t e m a e s  el u s a  d e  preg u n t a s .  
, v ec e s  p u e d e  u s a r  l a s  preg u n t a s  
) B r a  l a s  d i v i s i on e s  m i s m a s  y 
• n t o n c e s  l a s  s u b d i v i s i ones 
:e r i a n  r e s p u e s t a s  o e x p l i c a c i o n e s .  
: 1  e j e m p l o  a l  l ad o  t i ene s o l a me n t e  
a s e g u n d a  d i v i s i 6 n  c o m p l e t e  c o n  
: u s  s u bd i v i s i on e s ,  p e r o  p u e d e  ver 
: 6 mo s e  pone la c a r n e  sabre e l  h u e s o .  
6 Q u e es e l  t e ma y t e x t o  d e l  
b o s q u e j o ?  
Tema : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Tex t o : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
6 En e l  . e j e m p l o ,  c a da d i v i s i 6 n  
p r i n c i p a l  e s  u n a  pregunt a ?  
Tema : B u s c a n d o  A l  Senor 
Tex t o : I s a i a s  5 5 : 6  
I .  6 Q u e  s i g n i f i e s  b u s c a r  
a l  S e n o r ? 
I I .  l C 6 m o  d ebe b u s c a r  a l  
S e n or ? 
I I I .  
A .  S i n t i e n d o  nuest r a  
a bs o l u t e  n e ce s i d a d  
d e  " E l "  
B .  Con s i n c e r o s  deseos 
d e  e n c o n t e r l e  
c .  
1 .  S a l mo 4 2 : 1 , 4 3 : 1  
2 .  I s a i a s  2 6 : 8 - 9  
Par med i a  d e  la 
o r ac i 6 n  
1 .  M a t eo 6 : 6  
2 .  M a t e o  7 : 7  
D .  Con u n a  b u s q u e d a  
per s i st e n t e  
� Cu a n d o  d e bemos b u s c a r  
a l  S e f'i o r ? 
9 
S i  N o  I V .  ;, Q u e  o f e r t a  t i en e  D i o s ? 
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8 .  E s c r i b a  l o  q u e  d i ce l a  seg u n d a  s u bd i v i s i 6 n  ba j o  p u n t a  I I .  
9 .  & C u a l e s  s o n  l a s  referenc i a s  o v er s i c u l o s  u sa d o s  p a r a  dar m a s  
d et a l l e ? 
v e m o s ,  e n t o n c e s ,  q u e  l a s  s u bd i v i o n e s  pueden ser expl i c a c i on e s  en forma 
je r e s p u e s t a s  a pre g u n t a s .  T a mb i � n  e l  pred i c a d o r  p u e d e  u s a r  l a s  
3 u bd i v i s i o n e s  p a r a  2����-���-2��2��� -Q§§����� !Q��§· Con sus prop i a s  
? x p e r i enc i a s ,  y pen s a m i en t os p u e d e  a u me n t a r m u c h o  a l a  d i v i s i 6 n  
::) r i n c i p al . 
l O .  & Qu �  e s  l a  seg u n d a  ma n er a  d e  u s a r  l a s  s u bd i v i s i o n e s ? 
� s t e  no q u i e re d e c i r  q u e  se r e p i t e  el p u n t a  en o t r a s  p a l a b r a s  s i n o  s e  
) O n e n  e n s e � a n z a s  u observ a c i 6 n  q u e  d a  m a s  c l a r i d a d .  S i  t i en e  un p u n t a  
l U e  l e  a y u d 6  e n t en d er a l g o ,  l o  mi s m o  p u e d e  a y u d a r  a o t r o s  e n t en d e r l o .  
E j e m p l o  # 1  
E l  Se�or puede s a l v ar t e  
A .  S a l v 6  a l o s  
d i s c i pu l o s  
B .  M e  h a  s a l va do 
C .  E l  t i ene poder s i  t u  
l o  per m i t e s  
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1 1 .  De l o s  d o s  e j emplos aba j o  
& C u a l  e j empl o t i ene 
s u bd i v i s i on e s  que son 
s o l a m e n t e  r e p e t i c i on e s  d e  
l a  d i v i s i 6 n  pri nci pa l ? 
E j e m p l o  # 2  
I .  E l  se�or puede s a l va r t e  
A .  C r i s t o  v i  n o  para 
ser tu S a l v ador 
B .  C r i st o  v i  n o  para 
ser t u  M e s i a s  
c .  J e s u s  t i e n e  poder 
p a r a  s a l v a r t e  
L A S  S U BD I V I S I ON ES DEL C U E R P O  L E C C I ON 
� 1  t ercer u s a  d e  l a s  s u bd i v i s i on e s  para expl i c a r  l a s  d i v i s i on e s  
Jri n c i p a l e s  es par med i a  d e : 
- - I LUST R A C I O N E S  - -
J n a  i l us t r a c i 6 n p u e d e  ser u n a  compar a c i 6 n  - un c o n t r a s t e  - u n  s i mbo l o  
= - ��-�����Q - q u e  s i rv e  p a r a  a c l a ra r  el sen t i d o  d e  l a  d i v i s i 6 n  
)r i n c i pa l .  
9 
L 2 .  6 Q ue s o n  a l g u n a s  c l a ses d e  i l u s t r a c i ones ? 
_ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ 
� s t u d i a remos m a s  d e  l a s  i l u s t r a c i o n e s  en ot ra l ec c i 6 n . 
: u en t e s  de d on d e  s a c a r  i l u st r a c i o n e s  para s u s  sermon e s .  
�st a s  s o n : 
H a y  m u c h a s  
A l g u n a s  d e  
3 .  
- - La B i b l i a  m i s m a - - L a  expe r i e n c i a  d e l  Pred i c a d o r  
- - L a N a t u ra l eza - - La H i st o r i a  del M u n d o  
- - La L i t e r a t u r e  - - L a  C i e n c i a  
- - L i bras d e  I l u s t r a c i o n e s  - - L a s  H i s t o r i e s  d e  l a  B i b l i a  
A n o te u n a  f u en t e  d e  i l u s t r a c i ones d e  ar r i b a  q u e  e s  de 
d i ar i a  del pred i c a d or . 
l a  v i d a  
4 .  A n ote u n a  f u en t e  d e  i l u s t r a c i o n e s  q u e  el pred i c a d o r  p u e d e  s a c a r  
d e  s u  e d u c a c i 6 n  s e c u l a r .  
n t o n c e s ,  h e mos v i s t a  tres m a n e r a s  e n  q u e  l a s  s u b d i v i s i on e s  pueden 
e s a r ro l l a r l a s  d i v i s i on e s  pr i n c i p a l e s : 
P o demos h a c e r l o :  
1 .  C o n  E x pl i c a c i on es ( r e s p u e s t a s  a pregu n t a s ) 
2 .  C o n  Observa c i on e s  < i d e a s  person a l es ) 
3 .  C o n  I l u s t r a c i on e s  ( h i s t o r i e s  d e  v a r i e s  f u en t e s ) 
- 5 9 -
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. 5 . P a ra r e p a s a r ,  escr i b a  l a s  t r e s  ma neras d e  desar r o l l a r  l a s 
d i v i s i o n e s  pr i n c i p a l e s .  
a .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
b .  
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
l a y  a l g u n a s  r e g l a s  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  c u a n d o  u s t ed e m p i e z a  a h a c e r  
r u b d i v i s i on e s .  
R e g l a  # 1  L a s  s u b d i v i s i o n e s d e b e n  t e n e r u n a  r e l a c i 6 n  
c l a r a  c o n  l a  d i v i s i O n  p r i n c i p a l . 
6 .  6 Qu e r e l a c i 6 n  d e b e  t e n e r  l a s  s u b d i v i s i o n e s  c o n  s u  d i v i s i 6 n  
p r i n c i p a l ?  
7 .  P a r a  p r a c t i c a r  e s t a  r e g l a  h a c e m o s u n a  t a r e a . A c o n t i n u a c i O n  h a y  
d o s  e j e m p l o s d e  f r a g m e n t o s d e  b o s q u e j o s . E n  c a d a  c a s o  h a y  
s u b d i v i s i o n e s  q u e  n o  t i e n e n  r e l a c i 6 n  c o n  l a  d i v i s i O n  p r i n c i p a l .  
§������ l a s s u b d i v i s i o n e s  m a l a s .  
I .  
P r i me r f r a g m e n t o : 
T e m a : L a  F e  
La q ue p u e d e  h a c e r  l a  f e  
A .  
B .  
c .  
P u ede m o v e r  mo n t a ff a s  
d e  prob l e m a s  
P ue d e  a g r a d a r  a D i os 
D i os e s  E s p i r i t u  
I .  
S e g u n d o  f r a g men t o : 
T e m a : L o s  D i a c o n e s  
d e  l a  I g l e s i a  
S u s  O f i c i o s 
A .  A y u d a  a l o s  
a p6 s t o l e s  
B .  C u i d a r  l a s  
v i ud a s  
c .  Ser h o m bres de 
b u e n a  es t a t u ra 
Reg l a  #2 
L a s  s u b d i v i s i o n e s  no d e b e n  ser s o l a men t e  
repe t i c i o n e s  d e  l a  d i v i s i O n  pr i n c i p a l  e n  
o t r a s  pa l a b r a s .  
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: i e mpre l a s  s u bd i v i s i o n e s  d eben t e n e r  n u ev a  i n f orma c i 6 n  y e n s e n a n za . 
- - - - -
N o  h a y  v a l o r  e n  l a  r e p e t i c i 6 n  i n u t i l ! 
. 8 .  P o n g a  u n a  X a l  l a d o  d e  l a s  s u bd i v i s i o n e s  q u e n o  c o n t i e n e n  n u e v a  
i n f o r m a c i 6 n  p e r o  s o l a m e n t e  r e p e t i c i o n e s .  
I. J e s u s  e s  H i j o  de D i o s 
A .  S u  n a c i m i e n t o  d i v i n o  l o  m o s t r 6  
B .  C r i s t o  es H i j o  d e  D i o s 
c .  L a s  p r o f e c i a s  l o  p r oc l a m 6  
D .  J e s u s  e s  D i o s  m i s m o  
9 
A h o r a  c o n t i n u a m o s  c o n  l a  
t e r c e r a  r e g l a  d e  c 6 m o h a c e r  
s u b d i v i s i o n e s : 
9 .  
R e g l a  
L a s  s u b d i v i s i o n e s  
# 3  
e x p l i c a r  s o l a m e n t e  s u  
d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  y n o  
d i v i s i 6 n  e n  e l  b o s q u e j o . 
C a d a  s u bd i v i s i 6 n  t i e n e  q u e  
d e s a r r o l l a r s o l a m e n t e  u n  p u n t a  
c e n t r a l .  E s t a  e v i t a  l a  
c o n f u s i 6 n  
p r e d i c a d o r  
p u n t a s . 
d e b e  
p o s i b l e  
s a l t a  
s i  e l  
a o t r o s  
exp l i ca r  l a s  
s u b d i v i s i o n es ?  
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ 
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20. H a c e m o s  u n a  t a r e a p a r a  p r a c t i c e r  l a  c o o r d i na c i 6 n  d e  l a s  
s u b d i v i s i o n e s  c o n  l a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l .  A b a j o  e n  l a  c o l u m n a  # 1  
h a y  u n a  l i s t a  d e  s u bd i v i s i o n e s  q u e  e s t a n  e n  n i n g u n  a r d e n  l 6 g i c o .  
E n  l a  c o l u m n a  # 2  h a y  u n  b o s q u e j o c o n  l a s d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s ,  
p e r o  f a l t a n  s u s  p r o p i a s  s u b d i v i s i o n e s .  D e c i d e  c u a l e s  s o n  l a s  
s u bd i v i s i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a s  d i v i s i o n e s  y p 6 n g a l o s  e n  l o s  
e s p a c i o s  e n  l a  c o l u m n a  # 2 .  
C o l u m n a  # 1  
T e m a : E l  P e c a d o  
L a  £ a l t a  d e  p a z  
L a  r e be l i 6 n  c o n t r a  D i o s 
L a  m u e r t e  
E l  i n f i e r n o  e t e r n o 
L a  t e n t a c i 6 n  e n  E d e n  
L a  d e s o b e d i e n c i a  
C o l u m n a  # 2  
T e m a : E l  P e c a d o  
I .  E l  o r i g e n  d e l  p e c a d o  
A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
B .  
c .  
I I .  L a s  c o n s e c u e n c i a s  
d e l  p e c a d o  
A .  
B .  
c 
� 1 .  P a r a  t e r m i n e r  r e g r e s a m o s  a l  e j e m p l o  q u e  u s a m o s  e n  l a  l e c c i 6 n  8 
s a b r e  M a t e o 1 3 : 1 - 2 3 .  A h a r a  v a m o s  a s e g u i r  c o n  e l  b o s q u e j o .  
E s c o j a  u n a  d e  l a s d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s q u e  u s t ed p r e p a r 6  e n  l a  
l e c c i 6 n  y p o n g a  a l g u n a s  s u b d i v i s i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  d e s a r r o l l a r 
l a  d i v i s i o n  p r i n c i p a l . 
P o n g a  su b o s q u e j o  a q u i .  
j 8 i e n l i Co n  b u e n a s  
d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s  y 
b u e n a s  s u b d i v i s i on e s  l o s  
o y e n t e � v a n  
P e r o  e s t o  
£ a l t a  l a  
c o n c l u s i O n  
a c a p t a r  
n o  e s  t od o .  
i n t r o d u c c i 6 n  
t o d a v i a .  
e s t a  s e r a  o t r a l e cc i 6 n ! 
m u c h o ! 
N o s  
y l a  
i P e r o ,  
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C U A D R O  D E  R E P A S O  
1 .  L a  p r e p a r a c i 6 n  d e  u n  m en s a j e  r e q u i e r e  m u c h a d i s c i p l i n e , 
e s p e c i a l m e n t e  en e l  t r a b a j o d e  p o n e r  c a r n e  a l  e s q u e l e t o  d e l  
b o s q u e j o .  
2 .  H a y  t r e s  m a n e r a s  d e  u s a r  l a s  s u bd i v i s i o n e s  q u e  a y u d en e n  e l  
e n t e n d i m i e n t o  d e  l a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s : 
- - C o n  E x p l i c a c i o n e s 
- - C o n  O b s e r v a c i o n e s  
- - C o n  I l u s t r a c i o n e s  
3 .  L a s  s u b d i v i s i o n e s : 
- De b e n  t e n e r  r e l a c i 6 n  c l a r a  c o n  s u  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l . 
- D e b e n  s e r  e n s e " a n z a s  n u e v a s  y n o  s o l a m e n t e  r e p e t i c i o n e s  d e  
l a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l . 
- D e b e n  e x p l i c a r  su p r o p i a d i v i s i 6 n  y n o  t o c a r  a o t r o  p u n t o .  
T A R E A S  O P C I O N A L E S  
R e g r e s e  a l  b o s q u e j o a l  l a d o  d e  p r e g u n t a  # 6  c o n  e l  t e m a  n B u s c a n d o  
A l  S e " o r " y t r a t e  d e  c u m p l i r  e l  b o s q u e j o  c o n  s u b d i v i s i o n e s  p a r a 
l a s  d e m � s  d i v i s i o n e s p r i n c i pa l e s . 
9 
L e a  I s a i a s  5 : 1 - 7 ,  l a  p a r � b o l a  d e  l a  v i " a ,  y t r a t e d e  h a c e r  t o d a s  
l a s  o b s e r v a c i o n e s  p o s i b l e s .  R e c u er d e  q u e  u n a  ma n er a  e s  c o n  
p r e g u n t a s .  T a m b i � n  t r a t e  d e  s a c a r  o b s e r v a c i o n e s  q u e  a y u d a n  e n  l a  
a p l i c a c i 6 n a l a  v i d a .  
T r a t e  d e  c o m p l e t a r  e l  b o s q u e j o " L a s  C u a t r o  T i er r a s "  q u e  h e m o s  
h e c h o  c o mo e j e m p l o  e n  � s t a s  d o s  l e c c i on e s .  E n  e s t a  l e c c i 6 n u s t e d  
l l e n 6  u n a  d i v i s i 6 n  pr i n c i p a l  c o n  s u bd i v i s i on e s ,  e n t o n c es d e b e  
c o n t i n u e r  c o n  l a s  d e m � s  d i v i s i o n es . 
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: o M P R O B A C I O N D E  L EC C I O N 9 
1 . B u s c a l a s  e n  l a  l ec c i 6 n  8 
2 .  L o  q u e  e s  n e ce s a r i o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a  
3 .  E n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s  
4 .  D i s c i p l i n a  
5 .  L a s  s u b d i v i s i o n e s  n e c e s a r i a s  
5 .  T e m a : B u s c a n d o  a l  S e � o r  
T e x t o : I s a i a s  5 5 : 5  
7 .  S i  
8 .  C o n  s i n c e r o s  d e s e o s  d e  e n c o n t r a r l e  
9 .  S a l m o  4 2 : 1 ;  4 3 : 1 ;  I s a i a s 2 5 : 8 - 9  
. 0 .  C on o b s e r v a c i o n e s  
. 1 .  # 1 
. 2 .  L o  q u e  i u e  s u b r a y a d a  
. 3 .  E s c o j  a u n a  
. 4 .  E s c o j  a o t r a  c o mo - l a  c i e n c i a  
. 5 .  a .  e x p l i c a c i o n e s  
b .  o b s e r v a c i o n e s  
c .  i 1 u s t r a c  i o n e s  
5 .  D e b e n  t e n e r  p a r t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  
7 .  E n  a m b o s  e s  l e t r a  C 
8 - 2 1 .  R e v i s a r a  e n  c l a s e  
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. E C C I O N 1 0  
r e o  q u e  
a n a s  d e  d a r  t o d a  
n c a s a s  a j e n a s . 
e r m i n a d o  c o n  s u  
u c h a s  c a s a s  q u e  
L A  I NT R O D U C C I O N  
;, T e n g o  s u  a t e n c i 6 n ? i B u e n o ! 
v a m o s  E s t o  e s  m u y  n e c e s a r i o  s i  
a e st u d i a r m a s  e n  e s t e  
d e  l a  H o m i l � t i c a .  
c u r  s o  
P e r o  
t a m b i e n  l a  a t e n c i 6 n  e s  
i m p o r t a n t i s i m a c u a n d o  e s t a  
p re d i c a n d o .  S i  u s t e d n o  c a p t a  
l a  a t e n c i 6 n  d e  s u s  o y e n t e s n o  
s e  p u e d e  p r e d i c a r  u n me n s a j e  
1 .  l Qu �  e s  i m p o r t a n t i s i m a 
c u a n d o  u n o  p r e d i c a ? 
p r e s t a  u s t e d  2 .  l S i e m p r e  
a t e n c i 6 n  a s u  p a s t o r  c u a n d o  � 1  
p r e d i c a  o 
m e n t e ?  
a v e c e s  s e  v a g a  l a  
c o n t e s t a  c o n  s i n c e r i d a d ,  d e c i a  q u e a v e c e s  n o  t i e n e  
s u  a t e n c i 6 n a l  p a s t o r  p o r q u e  u s t e d  e s t a  p r e o c u p a d o  
Q u i z a s  u n o  d e  s u s  n i n o s  e s t a  e n f e r m o ,  n o  h a  
t r a b a j o  o q u e  t u v o  d i s g u s t o  c o n  s u  e s p o s a .  H a y  
p u e d e n  d i s t r a e r l e  s u  a t e n c i 6 n .  
l Q u �  e s  u n  p r o b l e m a  q u e  l e  d i s t r a e l a  a t e n c i 6 n  e n  l a  h o r a  d e l  
m e n s a j e ?  
n t o n c e s  e l  p r e d i c a d o r n e c e s i t a  a l g a  p a r a  s o l u c i o n a r  e s t e  g r a n  
r o b l e m a  d e  l a  a t e n c i 6 n  d e  s u s  o y e n t e s . P a r  e s o  t e n e m o s  l a  i mp o r t a n t e  
a r t e  d e l  s e r m 6 n  l l a m a d o  l a  " I N TR OD U C C I O N ' .  
6 Q u �  p � r t e  d e l  s e r m 6 n  t i e n e  q u e  c a p t a r  l a  a t en c i 6 n  d e  l o s  
o y e n t e s ? 
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3 i  a l  p r i n c i p i a  s e  c a p t a  a l  i n t e r e s  d e  l o s o y e n t e s , e l l o s v a n  a 
? s c u c h a r  t o d o  l o  d e m a s  d e l  s e r m O n .  L a  i n t r o d u c c i 6 n  d eb e  e s t i m u l a r  
L n t e r e s  e n  e l  t e m a  d e l  s e r m 6 n .  E n  e s t a  m a n e ra l o s o y e n t e s  v a n  a 
? s c u c h a r  a t e n t a m e n t e  h a s t a  e l  f i n .  L a  i n t r o d u c c i 6 n  d eb e  r e l a c i o n a r s e  
2 � �Q - ��Q - � ! - �� �� y s i e m p r e  e s t a r  s o b r e  c o s a s  q u e  l o s o y e n t e s  c o n o c e n  y 
� u e d e n  e n t e n d e r . L a  i n t r o d u c c i 6 n  n o  v a l e  s i  h a b l a  d e  c a s a s  q u e  l o s 
� y e n t e s  n o  e n t i e n d e n . 
5 .  E s  i m p o r t a n t i s i m o q u e  l o s  o y e n t e s t i e n e n  e x p e r i e n c i a  d e  l o  q u e  
d i c e  e l  p r e d i c a d o r e n  s u  i n t r o d u c c i 6 n .  
S i  N o  
; . i C o n  q u e  d e be r e l a c i o n a r s e l a  i n t r o d u c c i 6 n  s i e m p r e ? 
D e  q u e  v a  a h a b l a r  h o y  d i a ?  
l P o r q u e  e s t �  u s a n d o  e s t a  p n r c i 6 n 
d E· e :c: c r i t u r a ':' 
, a r e c e  q u e v a  a s e r  m u y  1 n t e r e s a n t e  
l o  q u e v a  a d e c i r n o s  h o y . l C 6 m o v a  a u s a r  e s t a s  c o s a s  
e n  :o-, u s e r m o n '? 
E s t a s  s o n  a l g u n a s  o r a c i o n e s  q u e  
e s c u c h a r i a  s i  p u d i e r a  l e e r  l a s  me n t e s  d e  
l o s  o y e n t e s  q u e  e s c u c h a n  u n a  b u e n a  
i n t r o d u c c i 6 n .  E s t a n  a t e n t o s  y e s p e r a n d o  
l a s  e n s e f'i a n z a s  d e l  se r m 6 n .  T i e n e n  m u c h o  
i n t e r e s  e n  e l  t e m a  d e l  m e n s a j e  p e r o  e l  
p r e d i c a d o r n o  h a  d a d o  t o d o  s u  s e r m 6 n  e n  
l a  i n t r o d u c c i 6 n .  E n t o n c e s  l o s  o y e n t e s  
q u i e r e n  m a s .  
6 Q u e  e s  u n a  p r e g u n t a  q u e  u n  o y e n t e  p u e d e  c o n s i d e r a r  s i  e s t a 
e s c u c h a n d o  u n a  b u e n a  i n t r od u c c i 6 n ?  
6 D e b e  e l  p r e d i c a d o r d a r s e  t o d o  e l  s e r m 6 n  e n  l a  i n t r o d u c c i 6 n ?  
S i  N o  
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_ a  i n t r o d u c c i 6 n  c o n s t r u i d a  e n  b u e n a  f o r m a  t i e n e  c i e r t a s  c u a l i d a d e s .  
� n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  i n t r o d u c c i 6 n  d e b e  s e r  
- - B R E V E - -
U s u a l m e n t e  l a  i n t r o d u c c i 6 n  n o  o c u p a  m � s  q u e  c i n c o  m i n u t es .  
e s  l a  p r i m e r s  c a r a c t e r i s t i c a  d e  u n a  b u e n a i n t r o d u c c i 6 n ? 
: n  s e g u n d o l u g a r ,  u n a  i n t r o d u c c i 6 n  d e b e  s e r  
- - S E N C I L L A - -
u i e r e  d e c i r  q u e  e s  c o m p r e n s i b l e  y n o  e s  m u y  c o m p l i c a d a .  
0 .  i C u � l  d e  l a s  £ r a s e s  d e  a b a j o  e x p r e s s  m e j o r e s t a s e g u n d a  cu a l i d a d  
d e  u n a  i n t r o d u c c i 6 n ?  
a .  E s  d i £ i c i l  d e  c o m p r e n d e r  
b .  E s  a l g a  c o m p l i c a d a  
c .  E s  e n  f o r m a s i m p l i £ i c a d a  
u e g o ,  l a  t e r c e r a  c u a l i d a d  d e  l a  i n t r o d u c c i 6 n  e s  q u e  d e b e 
R E L A C I O N A R S E  C O N  E L  C U E R P O  D E L  M E N S A J E  
1 . E s c r i b a  a b a j o  l a s  t r e s  c u a l i d a d e s  d e  u n a  b u e n a i n t r o d u c c i 6 n  q u e  
a c a b a m o s  d e  e s t u d i a r . 
a .  
b .  
c . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
1 m b i e n  p o d e m o s  p r e g u n t a r ,  l d e d 6 n d e  s a c a mo s  u n a  i n t r o d u c c i 6 n ?  L a  
. s t a  d e  £ u e n t e s d e  i n t r o d u c c i on e s e s  m u y l a r g a .  
1 a  d e  l a s  m e j o r e s  £ o r m a s  d e  c o m e n z a r  u n  s e r m 6 n  e s  
: § � § !�§ · P u e d e  s e r  u n  c u a d r o  gr a n d e ,  u n  l i b r a  c o n  
l e l  p i z a r r 6 n ,  e t c .  p a r a c a p t a r  b i e n  l a  a t e n c i 6 n .  
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c o n  i l u s t r a c i o n e s 
£ o t o s ,  u n  d i b u j o  
L A  I N TR O D U C C I ON L E C C I O N  1 0  
P o r  e j e m p l o  s i  u s t e d  u t i l i z e  
e l  t e x t o  d e  M a r c o s  5 : 4 5 - 5 2 o 
M a t e o  1 4 : 22 - 2 7 s a b r e  J e s u s  
c a m i n a n d o  s a b r e  e l  a g u a ,  p u e d e  
u s a r  u n  c u a d r o  c o m o  es t e  p a r a  
v i s u a l i z e r  s u  i n t r o d u c c i 6 n .  
2 .  (, C u a d r o s ,  f o t o s ,  d i b u j o s ,  e t c .  s o n  q u e  t i p o d e  i l u s t r a c i 6 n ?  
a .  I l u s t r a c i o n e s v L s u a l e s  
b .  I 1 u s t r a c i o n e s  v o c a l e s  
c .  I l u s t r a c i o n e s  n a t u r a l e s  
3 .  l C u � l e s s o n  a l g u n o s  e j e m p l o s d e  i l u s t r a c i o n e s  v i s u a l e s ? 
s e f i c a z ,  t a m b i e n ,  u s a r  l a s p r e g u n t a s .  S i  l o s  o y e n t e s  t i e n e n  q u e  
s a r  s u s  m e n t e s  p a r a  p e n s a r e n  r e s p u e s t a s ,  u s t e d  v a  a c a p t a r  s u  
t e n c i 6 n .  P e r o  c u i d a d o  q u e  n o  s e a n  p r e g u n t a s q u e n o  s o n  p r e g u n t a s  o 
u e  r e q u i e r e n  m u c h o  t i e m p o  p a r a  c o n t e s t a r .  E s  m u y  b u e n a  p e d i r  
o n t e s t a c i o n e s  e n  v o z  a l t a  d e  a l g u n a p r e g u n t a . E l  r e s u l t a d o  es u n  
r a n  i n t e r e s  e n  e l  t e m a . 
4 .  (, Q u e  e s  o t r a  m a n e r a  d e  h a c e r u n a  i n t r o d u c c i 6 n ? 
5 .  S u p o n g a m o s  q u e  u s t e d  v a  a h a b l a r s a b r e  e l  c u e n t o  e n  H e c h o s 5 : 1 -
1 1 - - e l  p e c a d o  d e  A n a n i a s  y S a £ i r a .  E s c r i b a t r e s  p r e g u n t a s  q u e  
u s t e d  p o d r i a  u s e r  p a r a  u n a  i n t r o d u c c i 6 n .  
a .  
b .  
c .  
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=> a r a  s e g u i r  h a b l a n d o  d e  f u e n t e s  d e  
L n t r o d u c c i o n e s  m i r e m o s  a 
L 1 : 2 8 - " V e n i d  a M i  t od o s  l o s  q u e  
? s t a i s  t r a b a j a d o s  y c a r g a d o s  y Y o  
) S  h a r e  d e s c a n s a r .  " 
) u p o n g a m os s u  s e r m 6 n  
? s t o .  Y a  p u e d e  
. n t r o d u c c i e n  d e  e s t e  
> i g u i e n t e s  m a n e r a s : 
e s t a s a b l- e  
f o r m u l a r  l a  
s e r m o n  e n  l a s  
E s t u d i a n d o  e l  c o n t e x t e : U s t e d  p u e d e  
s a c a r  u n a  b u e n a  i n t r o d u c c i 6 n e s t u d i a n d o  
l o s v e r s i c u l o s 2 0  a 3 0  d e  M a t e o  1 1  . 
. 6 .  6 D e c u a l e s c i u d a d e s i m p e n i t e n t e s h a b l 6  J e s u s  e n  v e rs i c u l o s 
2 0  a 2 5 ?  
7 .  ;, Q u e  e r a  l a  m a l  d a d  d e  e s t a s  c i u d a d e s ? · - - -· - - · - ·- · - - --
8 .  i Q u i e n e s  e n t i e n d e n  l a s c a s a s  d e  D i e s m e j o r  q u e  l o s s a b i o s ?  
n t o n c e s  e s t u d i a n d o  e l  c o n t e x t e  v e m o s  e l  c o n t r a s t e  d e  l a  ma l d a d  y l a  
e l l a  i n v i t a c i 6 n  d e  - V e n i d  a M i  -
9 .  




- - - - - - - - - - - - -- --
-
-
·- - ·- -
- - - - -
-
·· - · - - --
p r e d i c a d o r  p u e d e  t a m b i e n f o r m u l a r  u n a  
b u e n a  i n t r o d u c c i 6 n  a l  m i s m o  t e x t o  
d i c i e n d o  " H a b i a  u n a  v e z  u n  h o m b r e  q u e  
e s t a b a  t e r r i b l e m e n t e  c a n s a d o  p o r  e l  p e s o  
d e  s u s  p e c a d o s " .  L u e g o  u s t e d  p u e d e  
c o n t a r  b r ev e m e n t e  l a  c o n v e rs i O n  d e  M a t e o  
y a � a d i r : " C o m o  e l  p u b l i c a n o  M a t e o 
d eb e m o s  d a r  n u e s t r a  a t e n c i 6 n  y e s c u c h a r  
s u s  p a l a br a s  d e  c o n s u e l o  p a r a  t o d a  l a  
h u m a n i d a d . " " V e n i d  a M i , " e t c .  
l D e d 6 n d e  h e m o s  s a c a d o  e s t a  i n t r o d u c c i 6 n ?  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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E l  
p r e d i c a d o r  p o d r i a d es p e r t a r  i n t e r e s  c o n t a n d o ,  
p a r  e j e m p l o ,  d e u n  h o m b r e  o m u j e r a q u i en v i 6 
v e n i r  m u y  c a r g a d o . C u a n d o  b a j 6 e s t e  c a r g o ,  
l a  p e r s o n a  s e n t i 6  m u y  f e l i z . A s i  e s  p a r a  
n o s o t r o s  e s p i r i t u a l m e n t e . 
L EC C I O N  1 0 
: 0 .  U n  i n c i d e n t e  p e r s o n a l  e s  a l g o q u e  e l  p r e d i c a d o r m i s m o h a  v i s t a  o 
h a  h e c h o .  l Q u �  v i 6  e l  p r e d i c a d o r  e n  l a  i l u s t r a c i 6 n d e  a r r i b a ?  
) � � � � � � - � � - -������- � � � � � ! - -� � - ��� -� � - � ! � =  
T a m b i � n  e l  p r e d i c a d o r  p u e d e  u s a r  u n  
e v e n t o  d e l  d i a  p a r a  c a p t a r  e l  i n t e r e s  d e  
s u s  o y e n t e s .  E s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n  
a v i s o e n  e l  p e r i 6 d i c o  d e  u n  h o m b r e  q u e  
s e  p r o c l a m a  c o m o  u n  pr o f e t a  g r a n  l i d e r y 
q u e  t o d o s  d e b e n  s e q u i r  a � 1 . P e r o  M a t e o  
1 1 : 2 8 d i c e  q u e  C r i s t o  e s  � l  � n i c o a 
q u i e n d e b e m o s  s eg u i r . 
1 .  l D e d 6 n d e  m � s  p o d e m o s  s a c a r  u n a  i n t r o d u c c i 6 n ?  
i n a l m e n t e  t e r m i n a m o s  l o s e j e m p l o s d e  i n t r o d u c c i o n e s c o n  e s t o : u n  
! � Q9 _ 9 _ � g � � � g .  U s t e d  p u e d e  e m p e z a r  s u  m e n s a j e  c a n t a n d o u n  h i m n o  y 
s a n d o  l a s p a l a b r a s  p a r a  a t r a e r i n t e r e s e n  s u  t e m a .  
2 .  B u s q u e  e n  s u  h i m n a r i o  h i m n o s  o c o r i t o s q u e  p o d r i a n s e r  � t i l e s 
p a r a  u n a  i n t r o d u c c i  (J n  s a b r e  e l  t e >, t o  d e  M a t e o 1 1 : 2 8 ,  " V e n i d  a 
M i  . . .  " 
3 .  C o n t i n u a m o s  c o n  n u e s t r o  b o s q u e j o q u e  e m p ez a m o s  e n  l e c c i 6 n 8 .  
E s c r i b a  d o s  i d e a s  q u e  u s t ed p u e d e  u s a r  p a r a  i n t r o d u c c i o n e s  d e  u n  
s e r m 6 n  s a b r e  M a t e o  1 3 : 1 - 2 3 .  
- 7 1 -
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d i c h o  q u e  l a s  d o s  p a r t e s  m � s  
i m po r t a n t e s  d e l  s e r m 6 n  s o n  l a  
i n t r o d u c c i 6 n y l a  c o n c l u s i 6 n .  E n  l a  
i n t r o d u c c i 6 n  c a p t a m o s  l a  a t e n c i 6 n d e  l o s 
o y e n t e s . E n  l a  c o n c l u s i O n  l l e v a m o s  e l  
a u d i t o r i o  a l  p u n t a  d e c i s i v e ,  
o b j e t i v o d e  t o d o  e l  s e r m O n . 
q u e  e s  e l  
- - i L o q u e  b i e n  e m p i e z a , b i e n a c a b a ! - -
C U A D R O  D E  R E P A S O 
L a  a t e n c i 6 n  d e  l o s  o y e r 1 t � s e s  m u y  n e c e s a r i o .  
i n t r o d u c c i 6 n  e s  c a p t a r  e l  i n t e r � s .  
E l  p r o p 6 s i t o d e  l a  
L a  i n t r o d u c c i 6 n  d e b e  s e r  a l g o  c o n o c i d o  y e n t e n d i d o p o r  l o s 
o y e n t e s .  D e b e  l e v a n t a r i n t e r � s e n  e l  t e m a  s i n  d a r  t o d a s  l a s  
e n s e � a n z a s . 
U n a  b u e n a  i n t r o d u c c i 6 n  e s : 
- - b r e v e  
- - s e n c i l l a  
H a y  m u c h a s  £ u e n t e s d e  d o n d e  s e  p u e d e  s a c a r  i d e a s  p a r a  
n t ro d u c c i o n e s : 
I l u s t r a c i o n e s  v i s u a l e s 
C o n  p r e g u n t a s  
C o n  e l  t e x t o  m i s m o 
C o n  u n  h i m n o  o c o r i t o 
< i Y  E S T A S  NO S O N  T O D A S ! )  
D e l  c o n t e x t e  
D e l a u t o r d e l  t e x t o  
D e  u n  i n c i d e n t e  p e r s o n a l  
D e  u n  e v e n t o  a c t u a l  h o y  e n  d i a  
L A  I N T R O D U C C I O N L E C C I O N 1 0  
T A R E A S  O P C I O N A L E S  
T r a t e  d e  d i b u j a r  u n a  i l u s t r a c i 6 n o b u s c a r  a l g a y a  p r e p a r a d o  p a r a  
u n a  i n t r o d u c c i 6 n  d e  u n  s e r m 6 n s a b r e  l a  s e g u n d a  v e n i d a . U s e  
c u a l q u i e r t e x t o  c o m o I T e s a l o n i c e n s e s  5 : 1 - 1 1 .  
E s c r i b a d o s  d i £ e r e n t e s i n t r o d u c c i o n e s  p a r a  e l  b o s q u e j o  p e q u e n o  
a b a j o .  
T e m a : D i o s e s  t o d o  e n  l a  v i d a  d e l  c r e y e n t e  
T e x t o : S a l m o 7 3 : 2 4 - 2 6 
I . S u  g u i a  e n  l a  v i d a ( v e r s . 2 4 a )  
I I .  S u  s o s t e n  e n  1 a  m u e r t e  ( v e r s .  2 4 b ) 
I I I .  S u  p o r c i  6 n  p a r a  s i e m p r e  ( v e r s . 2 6 ) 
M e m o r i z e r  M a t e o  1 1 : 2 8 .  
O M P R O B A C I O N D E  L E C C I O N  1 0  
1 .  L a  a t e n c i 6 n  
2 .  E n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s  
3 .  E n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s  
4 .  L a  i n t ro d u c c i 6 n  
5 .  S i  
6 .  C o n  e l  t e rn  a 
7 .  U n a  d e  l a s  p r e g u n t a s a r r i b a  
8 .  N o  
9 .  D e  
0 .  c .  
1 .  a .  
b .  
c .  
2 .  a .  
s e r  b r e v e  
s e r  b r e v e  
s e r  s i m p l e 
s e r  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  m e n s a j e  e n t e r o  
3 .  C u a d r o s  g r a n d e s ,  l i b r o s  c o n  l � m i n a s ,  d i b u j os e t c . 
4 .  C o n  e l  u s o  d e  p r e g u n t a s  
5 .  R e v i s a r �  e n  c l a s e  
6 .  A l o s  d e  C o r a z 6 n ,  B e t s a i d a  y C a p e r n a u m  
7 .  L a  d e s o b e d i e n c i a  y n o  a c e p t a r o n l o s  m i l a g r o s  
B .  L o s  n i ?l o s o l o s  s e n c i l 1 o s  
9 .  D e  l a  v i d a  d e l  a u t o r d e l  l i b r a  
0 .  E n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s  
1 .  D e 1  e v e n t o s  d e l  d i a  
2 .  R e v i s a r a  e n  c l a s e  
3 .  R e v i s a r a  e n  c l a s e  
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� Q u �  e s  e l  p r o p 6 s i t o  p r i n c i p a l  d e  l a  i n t r o d u c c i 6 n ? 
E s c r i b a l a s  t r e s  c u a l i d a d e s  d e  l a  i n t r o d u c c i 6 n .  
a .  
b .  
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
l C u � l e s  s o n  a l g u n a s  f u e n t e s  d e  d o n d e  s e  p u e d e  s a c a r  
i n t r o d u c c i 6 n e s ? 
E n  l a  l e c c i O n  l Cl d i j i rn o s  
e rn p i e z a  b i en ,  t e r rn i n a  b i e n . 
rn e n o s  i m p o r t a n t e  t e r rn i n a r  
t i e rn p o . 
q u e  l o  
P e r o  
b i e n 
q u e  
n o  e s  
y a 
H a y  p r e d i c a d o r e s  q u e  n o  e n c u e n t r a n  l a  
rn a n e r a  d e  t er rn i n a r  y s i g u e n  r e p i t i e n d o  o 
p o n i e n d o  r e s 0 m e n e s ,  s i n  s a b e r  d 6 n d e  
t e r rn i n a r . C o n  � s t o ,  l o s  o y e n t e s s i e n t e n  
q u e  � 1  n o  e s t a  b i e n  p r e p a r a d o  y s e  
a b u r r e n . 
c 6 rn o  d e b e m o s  t e r m i n a r ? - -
L a  c o n c l u s i O n  d e l  s e r rn 6 n  d e b e  l l e v a r  l o s  
o y e n t e s  a l a  o b e d e n c i a  d e  l a  v o l u n t a d  d e  
D i o s .  L o s  o y e n t e s  d e b e n  e s t a r  a t e n t o s  y 
l i s t o s  p a r a  m o v e r  o c u m p l i r  l o  q u e  s u  
s e r m O n  q u i e r e .  U n a  p a l a b r a  p a r a  
e x p r e s a r  e s t a  i d e a  e s  q u e  l a  c o n c l u s i O n  
e s  l a  C U M B R E  d e l  s e r m O n .  
l E s  f a c i l  s i e m p r e  s a b e r  c 6 mo t e r m i n a r ?  
S i  N o  
i Q u �  e s  e l  p r o p O s i t o d e  l a  c o n c l u s i O n  d e l  s e r m O n ?  
-
7 4 -
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. a ������ q u i e r e  d e c i r  e l  m e m e n t o  m � s  i m p r e s i o n a n t e  c u a n d o  l o s  o y en t es 
! S t � n  l i s t o s  a h a c e r  a l g a u o b e d e c e r  a D i o s .  D e b e m o s  t e r m i n a r  
! X a c t a m e n t e  e n  e s e  m e m e n t o .  
' ·  <. C u a n d o  d e b e m o s  t e r m i n a r ?  
' e r o  m u c h a s  v e c e s  � s t o  n o  e s  l o  q u e  p a s a .  
e n e r g i a  e n  s u s  pr i m e r o s p u n t os y c u a n d o 
: u m b r e "  s i g u e h a b l a n d o  y n o  t e r m i n a  b i e n . 
E l  p r e d i c a d or u s a  s u  t i e m p o  
l l e g a  a l  m o m e n t a  c l a v e  o " l a  
i H a s t a  c u � n d o  t i e n e  q u e  g u a r d a r  s u  e n e r g i a  y e m o c i 6 n  e n  e l  
s e r m o n ?  
n t o n c e s ,  p a r a  a p r o v e c h a r  b i e n e l  p r e d i c a d o r  d e b e  t e n e r  u n a  m e t a  o 
R OP O S I T O m u y  c l a r e .  T o d a  s u  p r e p a r a c i 6 n  y p e n s a m i e n t o  d e b e n  e s t a r  
i r i g i d a  h a c i a  e s t e s  d o s p r o p o s i t o s : 
A P L I C A R  l a s  e n s e n a n z a s  a l a s  
n e c e s i d a d e s  e s p i r i t u a l e s d e  
l o s o y e n t e s . 
B .  C r e a r  u n  d e s e o  e n  l o =., 
c o r a z o n e s  d e  l o s o y e n t e s  
d e  O B E D E C E R  l a  v e r d a d  d e  
D i o s . 
l S e q D n  e l  p r o p 6 s i t o  A . , q u � h a c e m o s  c o n  l a s  e ns e � a n z a s  q u e  
p r e d i c a m o s ? 
l Qu �  d e s e o  d e b e n  t e n e r  l o s o y e n t e s c u a n d o  t e r m i n a  e l  s e r m 6 n ?  
- 7 5 -
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� q u i  t e n e m o s  u n  p e q u e n o  b o s q u e j o d e  M a t e o  1 9 . 
T e m a : U n  j o v e n  r i c o  
T e x t o : M a t e o 1 9 : 1 6 - 3 0 
I .  C o n o c i a  a l  S e n o r ,  c o m o m a e s t r o .  
I I .  G u a r d a b a  l o s  m a n d a m i e n t o s .  
I I  I .  P e r o  s u  d i o s  e r a  l a  r i q u e z a .  
E s t u d i e l o .  
I V .  E s  d i f i c i l  p e r o  n o  i m p o s i b l e  q u e l o s  r i c o s  s e  
c o n v i e r t a n . 
0 .  A h o r a  e n  l o s e s p a c i o s d e  a b a j o  e s c r i b a u n a  s u g e r e n c i a  d e  c 6 m o 
a p l i c a r  e s t e  s e r m O n  a s u s  o y e n t e s .  
a y  m u c h a s  m a n e r a s  d e  p r e p a r a r  u n a  i n t r o d u c c i 6 n .  H a y  t a m b i � n m u c h a s  
a n e r a s  p 3 r a  t e r m i n e r u n  s e r m 6 n .  V a m o s  a e s t u d i a r t r E•s t i p c1 s . E l  
r i m e r o e s : U n  R E S U M E N  B R E V E  d e  l a s  e n s e ft a n z a s  o p u n t o s d e  s u  c u e r p o  
r i n c i p a l . 
u e d e  v e r  � s t o  p o r  m e d i o  d e l  s i g u i e n t e  e j e m p l o : 
T e m a : L a  V a s i j a  d e  B a r r o  D a n a d a  
I n t r o d u c c i 6 n : L a  h i s t o r i a b i b l i c a  d e l  A l f a r e r o  y e l  b u r r o .  
J e r e m i a s  1 8 : 3 - 4  
I .  E l  p l a n  p e r f e c t o  d e  D i o s p a r a  c o n  e 1  h o m b r e  
I I .  E l  h o m b r e  d e s h e c h o  p o r  e l  p e c a d o  
I I I .  P o r  s u  g r a c i a D i o s h a c e  t r a n s f o r m e r  a l  h o m b r e  
C o n c 1 u s i 6 n : ( r e s u m e n  b r e v e ) 
1 . · D i o s h i z o a l  h o m b r e  a s u  i m a g e n . 
? E l  h o m b r e  c a y 6  e n  e l  p e c a d o  
3 .  D i  o s  l e  s a l  v a  e n  C r i s t o  
- 7 6 -
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. 1 .  E n  u n a  c o n c l  u s i 6 n  c o n  u n  r e s u m e n  b r e v e ,  (. q u E>  e s t  a r e s u m i d o ?  
2 .  (. D e b e  u s a r  l a s m i s m a s  p a l a b r a s  e n  l a  c o n c l u s i 6 n  o e s  m e j or d e c i r  
l o  m i s m o e n  o t r a  m a n e r a ?  
g u a l m e n t e  p u e d e  c o n c l u i r  c o n  u n a  i l u s t r a c i 6 n  r e l a c i o n a d a  a l  c u e r p o  
- - � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� ! -���§§j� . U s a n d o  e l  m i s m o  b o s q u e j o  d e  a r r i b a ,  l a  c o n c l u s i 6 n  
u d i e r a  s e r  p r e p a r a d a  e n  l a  £ o r m a  s i g u i e n t e : 
3 .  l Q u �  e s  o t r a  m a n e r a  d e  c o n c l u i r  
C o n c l u s i 6 n  < I l u s t r a c i 6 n ) 
V a r i a s  s u g er e n c i a s  s o n : 
1 .  V o l v e r  a c on t a r  a l g a  
a c e r c a  d e l  a l £ a r e r o  y e l  
b a r r o . 
C o n t a r  a l g u n a  e x p e r i e n c i a 
p e r s o n a l  d e  c 6 m o D i o s l e  
h a  c a m b i a d o  d e  p e c a d o r  a 
s e r  h i j o  s u y o .  
3 .  H a c e r  r o m p e r  a l g u n  o b j e t. o  
( l a p i z ,  h u e v o ,  v a .s o ) .  
L u e g o  m u es t r a  q u e  U d .  n o  
p u e d e  v o l v e r l o  a s u s  
e s t a d o  o r i g i n a l . P u e s ,  
n o s o t r o s  n o  p o d e mos 
s a l v a r n o s  a n o s o t r o s 
m i s m o s . S o l o  D i o s n o s  
p u e d e  s a l v a r . 
u n s e 1- m 6 n ? _ __ __ ___ _ ___ _ _ _ _ _ __ ___ _ _ __ __ .. . .  _ _ _ __ 
4 .  (. C o n  q u �  t i e n e  q u e  s e r  r e l a c i o n a d a  l a  i l u s t r a c i 6 n  e n  l a  
c o n c l u s i 6 n ?  




-- -- -- -
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� 1  t e r c e r  t i p o d e  c o n c l u s i O n  q u e  v a m o s  a p r e s e n t a r  c o n s i s t e e n  u n  
������ ����� q u e  a n i m a a l a  o b e d i e n c i a  d e  l a  v o z  d e  D i o s .  A q u i  h a y  u n  
? j e m p l o  d e  u n a  c on c l u s i 6 n  c o n  l l a m a m i e n t o : 
: o n c l u s i 6 n : < L l a m a m i e n t o ) 
� l  p r e d i c a d o r c o n f i a  e n  q u e D i o s  h a  h a b l a d o  a l o s q u e  q u i e r e n s e r  
' v a s i j a s "  n u e v a s  e n  C r i s t o . E l  p r e d i c a d o r  p u e d e  b a s a r  s u  l l a m a m i e n t o  
• n  l a s p a l a b r a s  d e  l a  c a n c i 6 n : 
H a z m e ,  O h  C r i s t o ,  C o m o  T 0  e r e s : 
V e n a m i  a l m a e n  T u  P o d e r ; 
V e n  e n  T u  g l o r i a y e n  T u  d u l z u r a ;  
T u  s e m e j a n z a  h a z m e t e n e r  . 
. 5 .  � C 6 m o s e l l a m a e s t e  t i p 6 d e  c o n c l u s i O n ?  
6 .  l O u �  s o n  l a s  t r e s  f o r m a s  d e  c o n c l u s i O n  m e n c i o n a d a  a q u i ? 
a .  
b .  
e r m i n a m o s  e s t a  l e c c i 6 n  c o n  u n  p u n t a  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e p a r a  l a  
o n c l u s i O n  d e l  s e r m O n .  L o s  a n c i a n o s y m i e m b r o s  d e  c a d a  i g l e s i a d e b e n  
e r  i n s t r u i d o s  q u e  l a  c o n c l u s i O n  d e l  s e r m O n e s  u n  m o m e n t a  m u y  s e r i o .  
v e c e s  e s t e s m i s m o s  o f i c i a l e s c o n t r i b u y e n  a d i s t r a e r l a  a t e n c i 6 n  s i n  
a r s �  c u e n t a  d e  � l l o .  
n n e c e s a r i o s .  
N o  d e b e n  i n t e r r u m p i r c o n  c h a r l a s y m o v i m i e n t o s  
v e c e s ,  a l g u n  c r e y e n t e  q u i e r e  a y u d a r  " e l e x i t o "  d e l  s e r m O n  y t r a t e  d e  
l e v a r  a u n  i n c o n v e r s o  a l  a l t a r .  Y o  r e c u e r d o  d e  u n a  a n c i a n a  q u e  
i e m p r e  i n t e r r u m p i a  a l  p r e d i c a d o r ,  y e n d o  a l  a l t a r  p a r a  o r a r .  P e r c  f u e  
n t e s  d e  l a  c on c l u s i 6 n  d e l  s e r m 6 n . L o s  o y e n t e s  m i r a b a n  a e l l a ,  y e l  
r e d i c a d o r  p e r d i 6  s u  a t e n c i O n .  i E v i t em o s  e s o ! 
a m b i � n  d e b e m o s  e v i t a r  l a s  d i s t r a c c i o n e s c a u s a d a s  p o r  l o s b e b � s  o 
i n o s  j u g a n d o  o a n d a n d o .  E s  d i f i c i l  s a b e r  c u � n d o  u n  b e b �  v a  a l l o r a r  
e r o  s u  m a d r e  d e b e  s a b e r  q u e  e s  i m p o r t a n t e  c a l l a r l o r a p i d a m e n t e .  
o s  m e m e n t o s  d e  l a  c o n c l u s i O n  d e b e n  s e r m e m e n t o s  s o l e m n e s  y d e  o r a c i O n  
i l e n c i o s a  p a r a  l o s m i e m b r o s  f i e l e s d e  l a  i g l e s i a .  V a l e  l a  p e n a  
n s t r u i r a l o s  h e r m a n o s e n  � s t o ,  p a r a  m a n t e n e r  m e j o r e l  o r d e n  e n  l o s  
u l t o s . S a b r e  t o d o  d e b e  m a n t e n e r l o  e n  l o s c u l t o s  e v a n g e l i s t i c o s . 
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. 7 .  A h a r a ,  t r a t e d e  e s c r i b i r  u n a  c o n c l u s i 6 n  p a r a  e l  b o s q u e j o d e  
M a t e o 1 3 : 1 - 2 3 ,  q u e  u s a b a m o s  e n  l a s  l e c c i 6 n e s  8 - 1 0 .  
C U A D R O  D E  F; E P A S O  
L a  c o n c l  u s i  6 n  Li e l  s e c  m 6 n  d e b t=>  E: e r  e n  e l  m o rn e n t o  c u a n c! o  l o s  
o y e n t e s e s t � n  l i s t o s  a o b e d e c e r  l a  v o l u n t a d  d e  D i o s .  E s t e  s e  
l l a m a l a  C U M B R E .  
H a y  d o s  p r o p 6 s i t o s  d e  u n a  b u e n a  c o n c l u s i O n : 
a .  A p l i c a r  l a s  e n s e " a n z a s  a l a s  v i d a s  d e  l o s o y e n t e s . 
b .  C r e a r  u n  d e s e o  d e  o b e d e c e r  l a  v e � d a d  d e l  s e r m 6 n .  
: .  H a y  t r e s  m a n e r· a s  d e  h a c e r  u n a  c cl n c l  u s i  C1 n :  
a .  C o n  u n  r e s u m e n  b r e v e  
b .  C o n  u n a  i l u s t r a c i 6 n  
c .  C o n  u n  l l a m a m i e n t o  
L a  i g l e s i a  d e b e  s e r  i n s t r u i d a  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n t e n er l a  
s e r i e d a d  d u r a n t e  l a  c o n c l u s i O n .  
T A R E A S  O P C I O N A L E S  
R e g r e s e  a l  e j e m p l o  d e  l a s  
T i e r r a s " d e  M a t e o 1 3 : 1 - 2 3 .  
p a r a  c u m p l i r  e l  b o s q u e j o .  
l e c c i o n e s  8 - 1 0  s a b r e  " L a s  
H a g a  d o s  rn � s  c o n c l u s i o n e s  
R e g r e s e  a l  e j e rn p l o e n  e s t a  l e c c i 6 n  d e l  t e m a : 
C u a t. r o  
a d e c u a d a s  
" L a V a s i j a  d e  B a r r a  D a n a d a .  " E s c r i b a  u n a  c o n c l u s i O n  
o r i g i n a l  p a r a  c a d a  t i p o d e  c o n c l u s i O n .  
1 1  
T r a t e  d e  e x p r e s a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s o l e m n i d a d d u r a n t e  e l  m o m e n t a  
d e  l a  c o n c l u s i O n  d e l  s e r m 6 n . P o n e r l o  e n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s  y 
e x p r e s a r l o  a l o s h e r m a n o s d u r a n t e  u n  c u l t o d e  l a  i g l e s i a .  
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: O M P R O B A C I O N  D E  L E C C I O N 1 1  
1 .  C a p t a r  e l  i n t e r e? s  d e  l o s  o y e n t e s  
2 .  < E n s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s l 
3 .  B u s c a r l a s  s i  n o  r e c u e r d a  
4 .  N o  
5 .  D e b e  l l e v a r  l o s o y e n t e s  a l a  o b e d i e n c i a  
6 .  E n  e l  m o m e n t a  m � s  i m p r e s i o n a n t e ,  o s e a  e n  l a  c u m b r e  d e l  s e r m 6 n  
7 .  H a s t a  l a  c o n c l u s i 6 n  
8 .  A p l i c a r l a s  a n u e s t r o s  o y e n t e s  
9 .  A o b e d e c e r  l a  v e � d a d  d e l  rn e n s a j e  
0 .  < E n s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s l 
1 .  E l  c u e r p o p r i n c i p a l  
2 .  D e c i r  l o  m i s m o e n  o t r a  m a n e r a  
3 .  C o n  u n a  i l u s t r a c i 6 n  
4 .  C o n  e l  c u e r p o  p r i n c i p a l  
5 .  L l a m a m i e n t o  
6 .  a .  
b .  
R e s u m e n  b r e v e  
I l u s t r a c i 6 n  
c .  L l a m a m i e n t o  
7 .  R e v i s a r a  e n  c l a s e  
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. a  s e n c i l l a f i g u r a d e  u n  
. r o m p o  d i b u j a d o  p u e d e  
: e r v i r  p a r a  i l u s t r a r  e l  
! e s a r r o l l o n e c e s a r i o  p a r a  
: u ;;:tl q u i e 1- s e r m 6 n . 
. a c a b e z a  d e l  t r o m p o 
· e p r e s e n t a  e l  t e ma y 
. e x t  a d e l  s e r m 6  n .  A l l i 
· m p i e z a  t o d o .  
E n  l a  l e c c i 6 n  7 
a p r E• n d i  m o s  q u e p CJ. r a  
p r e p a r a r s e  b i e n 
t i e n e  q u e  h a c e r  t r e s  
c o �::: a s .  
c o s a s ?  
a .  
b .  
c . - -- -- --- -- -- - -- - - · - . 
--- - - -·- ·- -·· -· - - - - -- -· - -- -
l H a y  u n a  s o l a m a n e r a d e  h a c e r  
u n  b o s q u e j o o h a y  v a r i a s m a n e r a s ?  
- 8 1 -
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_ E C C I O N 
l .  
D ivi s i on Principal 
D iv i s i6n P r incipal 
D iv i s i 6n P r i n c i pa l  
D iv i s i6n Princ ipal 
b .  
R E P A S O  
E n  l a  l e c c i 6 n  8 h a b l a m o s  d e l  
����e� d e l  m e n s a j e .  C o n s i s t e  
e n  l a s d i v i s i o n es p r i n c i p a l e s ,  
o l o s p u n t a s q u e  q u e r e m o s  
e n s e f'i a r .  
3 .  ;, C u a l e s s o n  l a s 
r e g l a s  p a r a q u i a r n o s  a f o r m a r  
l a s d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s ?  
c .  
l ,  i E s i m p o r t a n t e  e l  o r d e n  d e  l a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s ? 
S i  N o  
) .  6 E s b u e n a  t e n e r  u n a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  s o b r e s a l i e n t e  y o t r a s 
d i v i s o n e s  d e  p o c a  i m p o r t a n c i a ? 
S i  N o  
' ·  U n a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  s e n c i l l a  y e n t e n d i b l e e s  b u e n a . 
S i  N o  
i C u � n t a s  d i v i s i o n e s p r i n c i p a l e s  d e b e  t e n e r  c a d a  b o s q u e j o ?  
a r a  e s t e  r e p a s o  v a m o s  a e s t u d i a r 
n a t r i b u t o  q u e  m o s t r 6  C r i s t o  c u a n d o  
r a  a c a  e n  e l  m u n d o . 
C r i s t o  e l  S i e r v o  
L e a  M a t e o 2 0 : 2 0 - 2 8  
n e s t a  p o r c i 6 n ,  e s p e c i a l m e n t e  
e r s i c u l o  2 8 ,  v e m o s  q u e  C r i s t o  
e o p o n i a  a l a  c o m pe t e n c i a  
n t r e s u s  d i s c i p u l o s p a r a  e l  
r e s t i g i o .  M a s  b i e n ,  e l  s i e r v o  
s e l  m a y o r . .  
En el e s p a c i o  a l  l a d o ,  c o m i e n c e  
u n  b o s q u e j o ,  e s c r i b i e n d o  
a l g u n a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p e l e s . 
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T E X T O : M A T E O  2 0 : 2 0 - 2 8 ( 2 8 )  
D i v i s i o n e s  P r i n c i p a l e s 
R E P  A S O  L E C C I O N  1 2  
: n  l a  l e c c i 6 n  9 a n a d i m o s  a n u e s t r o  
r o m p o  l a s  s u b d i v i s i o n e s .  E s t a s  
1 0 n e n  m a s  d e t a l l e s ,  m a s  
n f o r m a c i 6 n ,  y m a s  f u e r z a  a l o s  
1 u n t o s d e  l a  d i v i s i o n p r i n c i p a l . 
o n e m o s  c a r n e  a l  h u e s o  d e l  b o s q u e j o  
o n  l a s  s u b d i v i s i o n e s  y s u s  
e t a l l e s .  
H a b i a t r e s  m a n e r a s  d e  u s a r  l a s  
s u b d i v i s i o n e s .  
D iv i s i 6n P r i n c i pa l  
A .  S ubd iv i s i on 
B .  S ubd ivi s ion 
I I . D i v i s i dn Pr inc ipal 
A .  S ubd iv i s i on 
1 .  D e t a l l e  
2 .  D e t a l l e  
B .  Subd i v i s ion 
0 .  � Q u �  e s  e l  o b j e t o  d e  l a s  s u b d i v i s i o n e s ? 
1 .  C u m p l i r  e s t a s  f r a s e s : L a s  s u b d i v i s i o n e s : 
a .  
b .  
d e b e n  t e n e r  
p r i n c i p a l e s .  
d e b e n  s e r  
c .  d e b e n  e x p l i c a r  s u  p r o p i a 
T e rn a : C r i s t o  e l  S i e r v o  
T e x t o : M a t e o 2 0 : 2 0 - 2 8 < 2 8 )  
D i v i s i o n e s  P r i n c i p a l e s 
( c o n  s u b d i v i s i o n e s ) 
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c o n  l a s d i v i s i o n e s 
y n o  r e p e t i c i o n e s . 
A h o r a c o n t i n u a m o s  c o n  n u e s t r o  
e j e rn p l o d e  M a t e o  2 0 : 2 0 - 2 8 .  
S i  q u :L e r e ,  p u e d e  l e e r l o  d e  n u e v o . 
1 2 . E n  e l  e s p a c i o  a l  l a d o ,  
e s c r i b a l a s  d i v i s i o n e s  
p r i n c i p a l e s  h e c h a B  e n  l a  
p a g i n a  a n t e r i o r .  D e s p u e s ,  
p o n g a  B U B  p r o p i a s  
s u b d i v i B i o n e B .  
. EC C I O N 1 2  
T E M A  
Introd uc c i on : 
I . D iv i s ion Princ ipa l 
A .  Subd i v i s i 6n 
B .  Subd iv i s i6n 
I I . D iv i s i6n P r incipal 
A .  Subd i v i s i 6n 
1 .  D e t a l l e  
2 .  D e t a l l e 
D iv i s i on Principa l  
A .  Subd i v i s ion 
B .  Subd i v i s ion 
R E P A S O  
E n  l a  l e c c i 6 n 1 0  h i c i m o s  u n  
e s t u d i o  s a b r e  l a  i n t r o d u c c i 6 n .  
E s  m u y  i m p o r t a n t e  c a p t a r  l a  
a t e n c i 6 n  d e  s u s  o y e n t e s a l  
p r i n c i p i a r .  N o  v a l e  n a d a  
h a b l a r  s i  n a d i e  e s c u c h a .  
1 3 .  E s c r i. b a 
c u a l i d a d e s  
i n t r o d u c c .i o n .  
a .  
b .  
c .  
a b a j o l a s 
d e  u n a  
4 .  l C u � l e s s o n  c u a t r o  f u e n t e s  d e  d o n d e  s e  p u e d e  s a c a r  i d e a s  p a r a  u n a  
u e n a  i n t r o d u c c i 6 n ?  
b .  
d .  
5 .  i L a i n t r o d u c c i 6 n  d e b e  p r e s e n t e r  a l g o t o t a l m e n t e  d e s c o n o c i d o  a l o s  
o y e n ·t e s ? 
h o r a  h a r e m o s  e l  p r 6 x i m o p a s o  e n  
u e s t r o  b o s q u e j o  s a b r e  M a t eo 20 : 2 0 -
8 ,  c o n l a  i n t r a d u c c i 6 n .  
6 .  E n e l  e s p a c i a a l  l a d o  e s c r i b a  
n e j e m p l o  b u e n a  d e  u n a  i n t r o d u c c i 6 n 
l t e m a  i n d i c a d a . 
o o l v i d e  q u e  u n a  i n t r o d u c c i 6 n  
i e n e  q u e  c a p t a r  l a  a t e n c i 6 n .  
n t a n c e s  d e b e  h a c e r l a  c o n  c u i d a d o  y 
n t u s i a s m a .  
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T E M A : C R I S T O  E L  S I E R V CI  
T E X T D : M a t e o  2 0 : 2 0 - 2 8 ( 2 8 1  
I N T R CI D LJ C C I O N : 
. E C C I ON 1 3  
l e r m a n o ,  u s t e d  
m l i br a  c o n  
1 e g u i r '?  
E L  ESTUD I O  B I BL I CO 
h e  c u m p l i d o  l a  m i t a d  
e x i t o .  6 Es t a  l i s t o  
:n l a s  u l t i m a s  s e i s  l ec c i on e s  h e m o s  
� s tu d i a d o  l a  m a n er e  d e  org a n i z e r  s u s  
. d ea s .  L u eg o ,  t r e be j a mos con bosqu e j o s .  
:on l a  p r a c t i c e ,  u s t ed podr a  h a c e r  
1osq u e j os £ a c i l me n t e  . 
• h a r e ,  v a mo s  a e st u d i a r  l os d i £erentes -- - - - - - -- - - - - -
:!e��-��--�������� que u s t e d  podra u s e r .  
' er e mos q u e  no h a y  u n a  s o l a  m a nera d e  
l a c e r  u n  serm 6 n .  T a m poco u n  p a st or no 
l e b e  pred i c a r  e n  la m i sm a  manera c e d e  
l o m i n g o .  L a  v a r i a c i 6 n  e n  s u  e st i l o e s  
l U Y  i mport a n t e .  
' a m b i en a pr e n d e r emos c 6 mo poner "ca r n e  y 
• i d a " a l  e s q u e l eto d e l  bosq ue j o .  La 
c a r n e  y v i d a " d e l  s e r m 6 n  v i e n e  par 
1ed i o  del �����!� _ e!e!!�� · Si no h a y  u n  
•st u d i o  c u i d a d o s o ,  
· s i n  v i d a . 
e l  serm 6 n  s a l e  v a c i o  
l C 6 mo q u e  c os a  es el bosq u e j o d e  un ser m 6 n ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
l C 6 mo s e  p u e d e  poner c a r n e  y v i d a  sabre e l  e s q u e l e t o  d e  un 
bosq u e j o ?  
1 . l H a y  u n a  s o l a  m a n ere d e  h a ce r  un s e r m 6 n  o h a y  v a r i e s  m a n e ra s '?  
a y  c i nco p a so s  p a r a  e s t u d i a r  l a  B i b l i a  con e x i t o .  
b a j o .  
Lea e l  c u a d ro d e  
P a re E s tu d i a r  l a  B i b l i a  c o n  E xi t o ,  h a y  q u e : 
1 :  E m p e z e r  con l a  o r e c i 6 n .  
2 .  T e n er u n  p l a n  s i s t e ma t i co .  
3 .  S e g u i r  e s t e  p l a n  con d i sc i p l i n e . 
4 .  P e d i r  l a  a y u d a  d e l  E s p i r i t u  S a n t o  e n  l a  a p l i c eci 6 n  d e  
l a s  l ec c i ones . 
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; Pr i me r a m e n t e  n u n c a  d ebemos ol v id a r  q u e  estamos 
t ra ba j a n d o  p a r a  �!��! E l  poder de D i os v i en e  
s o l a m e n t e  c o n  l a  orac i 6 n .  
, .  ;, Cu a l  e s  l a  verd a d ?  ;, V a l e  mucho empezar c o n  l a  orac i 6 n, o 
d ebemos s i mpleme n t e  e m pezar e l  e s t u d i o  c o n  mucho e n t u siasmo y 
e n ergi a ?  
1 .  ;, De d 6 n d e  v i en e  e l  poder d e  p r e d i car y estud i a r ?  
E n  s egu n d o  l uge r ,  h a y  q u e  �����-��-E���-�!������!=� · 
Q u i e r e  d e c i r ,  t e n e r  u n a  i dea d ef i n i da d e  e s tu d i a r  
c i er t o s  v e r s i c u l os u n o  p o r  u n o  o buscar c i ertos t emas 
u n o  por u n o  haste t e r mi n e r .  
1 3  
;, Qu e  d e be t e n e r  e l  p r e d i c a d or como segu n d o  paso para march e r  b i e n  
e n  s u  e st u d i o ?  
;, Qu e  q u i er e  d e c i r  " un p l a n  s i s t e m a t i c o " ?  ;, Qu i e r e  d e c i r  estud i a r  
c u a l q u i era cosa o q u i er e  d ec i r  tener u n a  i d ea def i n i d a ? 
L a  t e r c e r a  c o s a  p a r a  e l  buen est u d i o  e s  �=����-=��= 
E!��-S9�-�!�e!E!!��·  z Qu e  v a l e  e l  p l a n  s i  u n o  no lo 
c um p l e ?  & No v a l e  n a d a l A u n  e l  pastor con mucha 
xperi en c i a  t i en e  q u e  s eg u i r  con d i s c i pl i ne e n  sus e s t u d i os par a  
n c o n t r a r  mensa j es buenos p a r a  s u  igl e s i a .  
E l  pastor c o n  m u c h a  e x p e r i en c i a  t o d a v i a  t i en e  q u e  e s t u d i a r  l a  
B i b l i a  con d i sci p l i n e . 
S i  N o  
;, P or que t i en e  q u e  segu i r  est u d i a n d o  c o n  d is c i p l i ne e l  past o r ,  
a u n q u e  t ie n e  mucha e xper i e nc i a ? 
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1 0 .  z Qu e  e s  l a  tercera c o s a  neces a r i a  para encontrar buenos mens a j es 
a t r a v e s  d e l  e s t u d i o ? 
E n  e l  c u a r t o  l u g e r ,  t enemos q u e  E��!�-g��-�!_g�E!�!�� 
§����-�E!!9��-!�-������ a n u e s t r a  v i d a  y a l a  v i da d e  
l o s  h e r m a n o s  d e  l a  i g l es i a .  Toda l a  orac i 6 n ,  todo e l  
� l e n  s is t em a t i co y t o d a  l a  d i sc i p l i n e  no v a l e  n a d a  s i  n o  obedecemos y 
�ec i b i mos e l  men sa j e  p e r so n a l ment e .  
l l .  z A  q u i e n  p e d i m o s  a y u d a  p a r a  q u e  s e  apl i q ue e l  mensa j e  q u e  
r e c i b i m o s  e n  e l  e s t u d i o  bibl i c o ?  
L 2 .  S i , e s  obra d e l  E s p i r i t u  S a n t o  a h a cernos s en t i r  y h a cernos 
obe d e ce r .  z Qu e  a y u d a  n e ce s i t a mo s  d e l  E s p i r i t u  S a n t o  e n  e l  
e s t u d i o ?  
. 3 .  Como r e p a s o ,  e s c r iba e n  l a s  l i n e a s  d e  aba j o  l o s  c u a t r o  pesos 
para e st u d i a r  l a  Bibl i a  con e x i t o : 
A · - - - - - - - - - - --------- ----------- ----------------------
8 · -- - ------- ----------- ------- - - - - - - -- - ------ ---------
c. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
0 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -------------------
l i en ,  h e r m a n o. 
t e n sa j e ! 
i Si g a  e s t o s  p e s o s  c a d a  v e z  q u e  u st e d  prepare un 
Iemos d i c h o  que t i e n e  que t en e r  u n  p l a n  s i s t e ma ti c o ,  z n o ?  A ha r a ,  
·eremos c u a t r o  p l an e s  d i s t i n t o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  B i bl i a .  
P r i merament e ,  u s t ed 
u n  s o l o  v er s i c u l o .  - - - -- ----- - --------
m e t od a  d u r o .  Pero 
puede e s tu d i a r  
Puede s e r  u n  
t a mbi en u s t e d  
p u e d e  s a c a r  m u c h o  bene£ i ci o ,  
e x i s t en v e rs i c u l os a s i  
c on t i en e n  m u c h a s  ensefianza s .  
por q u e  
q u e  
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. 4 .  l Qu e  e s  e l  primer p l a n  d e  e s t u d i o  b i b l i c o  q u e  va mos a consi d era r ?  
' u e d e  ser u n  p l a n  d i f i c i l  porque u n o  t i en e  q u e  c o n c e n t r a r  mucho e n  
• o c a s  p a l a b r a s  y n o  e s t a r  b u s c a n d o  versi c u l o s  par a q u i  y p a r  e l l a  p a r a  
. l e n a r  el t i e m p o .  
5 .  l Por q u e  puede ser d u ro l i mi t a rse a u n  sol o v e rs i c u l o  e n  su 
e s t ud i o ?  
6 .  H a r emos u n a  pr a c t i ce con u n  vers i cu l o  muy conoc i d o ,  J u a n  3 : 1 6 .  
7 .  
E s c r i b a l o  e n  l a s  l i n eas d e  a b a j o :  
A hara , 
3 : 1 6 .  
h e r m a n o ,  e s c r i b a  c i n co o se i s  p a l a br a s  i mporta n t es d e  J u a n  
Par e j empl o ,  l a  pa l a b r a  " D i o s " y l a  p a l a b ra " a m 6 " .  
8 .  A hara , tome e s t a s  pa l a br a s  y e x p l ique c a d s  u n o  m a s  
d e t a l l a d a m e n t e .  
P ar e j e m p l o : 
a m 6  -
mundo - - - - - - - - -- - --------------------------- ---------------- -----
H i j o - ------------ - - - - - - - - - - - - --------- ---------------------------
todos -
?spues d e  e s t u d i a r  l a s  p a l a br a s  c l a v es del texto, u s t e d  p u ede buscar 
��-�;��!�_e!!!e�!�-!�-�����-�!��!��!��- de l a  B i b l i a .  P a r  e j e m p l o ,  
� m a n o a  5 : 8  h a b l a  t a m b i en d e  D i os y d e  a u  amor . Busquel o .  
3 .  l Qu e  m a s  p u e d e  u s t ed b u s c a r  p a r a  entender e s t e  v e rs i c u l o  mej or ?  
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� s i ,  u s a n d o  u n a  concord a nc i a  y l a s  refere n c i a s  marg i n a l e s  u s t e d  puede 
3eg u i r  est u d i an d o  J u a n  3 : 1 6 y ver s ic u l o s  pare c i d o s .  Perc a u  enfoque 
�r i n c i pa l  s i empre es u n  solo text o .  
2 0 .  � C 6 mo s e  l l ama e s t e  metoda d e  e st u d i o  b i bl ico ? 
� 1  s e g u n d o  metoda d e  e st u d i o  
) i b l i c o  e s  e s t u d i a r u n  tema 
- - - - - - - - -
�!e±!�Q� H a y  muchos t emas q ue se 
? n c u e n t ran a traves d e  la B i bl i a : 
Ja c r e a c i 6 n ,  l a  d i sc i p l i n e  en l a  
L g l e s i a ,  l a  m u er t e ,  l a  i d o l a t ri a ,  
L a  o b e d i e n c i a .  
I a g a mos u n  e s t u d i o  sobre e l  t ema " La Obed i e n ci a " .  
? s t o s  vers i c u l o s : 
Lea a l gunos d e  
H e c h o s  5 : 29 
M a t e o  7 : 2 1 
D e u t e r o n o m i o  26 : 1 6 
M a t e o  1 2 : 50 
J u a n  1 4 : 23 
S a n t i a g o  1 : 2 2 - 25 
l Q ue e s  e l  t ema d e  estes v e r s i c u l o s ? ___________ _ ________________ _ 
ltra v e z ,  u s t e d  puede u s a r  u n a  ������������, b u s c a n d o  t e x t os 
· e l a c i onados a l  mi smo tema y e s t u d i a nd o l os c u i dadosamen t e .  
� 2 .  l Qu e  l e  p u e d e  a y u d a r  e n c o n t r a r  l os textos rel a c i on a d o s  a s u  tema 
e s c og i d o ?  
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E l  tercer met oda d e  e st u d i o  
b i b l i co es tomar u n  pasa j e  o 
h i s t o r i a  mas l a r g e . A l gu n o s  
e j empl os s e r i a n  l a  h i s t or i a  
d e l  h i j o  pr 6 d i g o  ( Lu c a s  1 5 : 1 1 -
3 2 > ,  l a  para b o l a  d e l  Sembr a d o r  
< Marcos 4 : 1 - 20 ) ,  o E l i as y l o s  
profetas d e  B a a l  < I  Reyes 
1 8 : 20 - 4 0 > .  L a  v i d a  d e  Jesus,  
e l  l i b r o  de H ec h os y e l  
A n t i g u a  Testamento est a n  
l l enos d e  est e s  h i s t or i e s .  
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2 3 .  l Es c r i b a  u n  e j emp l o  d e  u n  pasa j e  l a r g o  q u e  puede s e r  l a  b a s e  d e  
s u  est u d i o ?  
24 . l D 6 n d e  s e  e n c u e n t r a n  muchos otros e j empl os d e  h i st o r i e s  l ar g a s  
q u e  s o n  buenas para e l  est u d i o ?  
1 3  
2 5 .  Hemos v i st a  e l  metoda de e st u d i a r  u n  s o l o  vers i c u l o  y t a m b i e n  e l  
metoda de est u d i a r  u n  tema b i b l i c o .  l Qu e  e s  el tercer metoda d e  
est u d i o  b i b l i c o ?  
� 1  c u arto metoda de estu d i o  b i b l i c o  
?s  estud i a r  ��--��E�!�!�--�--!���� ����£9 · J u a n  1 5 ,  M a t eo 1 3 ,  H ebreos 
. 1 ,  Juan 1 0 ,  S a l mo 1 1 9 ,  S a l mo 1 1 9 y 
1 a t e o  5 son a l g u n os e j e m p l o s  d e  
: a p i t u l os enteros . 
� 6 .  l Qu e  e s  e l  c u a r t o  metoda d e  est u d i o  b i b l i c o ?  
l a y  c a p i t u l o s  ent eros q u e  s i r v en b i en p a r a  e l  est u d i o ,  
. am b i e n  a l g u n o s  l i br o s  cortos q u e  s i rven b i en tambien . 
. I  T i mote o ,  T i t o ,  C o l osenses o R u t  n o  son m u y  l a rgos . 
pero hay 
P o r  e j empl o ,  
� 7 .  l Qu e  e s  u n  e j em p l o  d e  u n  ��e!��!�-������ -9��-�!���-e���-�! 
estud i o ?  --------
� 8 .  l Qu e  es u n  e j em p l o  d e  u n  !!££9 entero q u e  s i rve b ien p a r a  e l  
est u d i o ?  
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U n a  not a £ i n a l : me g u s t a  e s t u d i ar u n  
c a p i t u l o  o l i br a ,  l e yendo e l  m ismo 
p a sa j e  cada d i a  par varies d i a s .  L o  q u e  
p a s a  e s  q u e  c a d a  d i a  e n c u e n t r o  n u e v a s  
v e r d a d e s  que me a n i m a n  esp i r it u a l m e n t e .  
; O j a l a  q u e  este m e t o d a  l e  bend i ga a 
u s t e d  t a mbien ! 
C U A DR O  DE REPASO 
1 .  L o s  pasos para e st u d i a r  l a  B i b l i a  con ex i to son : 
a .  Empezar con l a  ora c i 6n 
b .  Tener u n  p l a n  s i s tema t i co 
c .  Seg u i r  e s t e  p l a n  con d i s c i p l i n e  
d .  P e d i r  l a  a y u d a  d e l  Esp i r i t u  S a n t o  en l a  �E�������� 
de las l e c c i o n e s  
2 .  H a y  c u a t r o  d i £eren t e s  maneras d e  e st u d iar l a  B i b l i a  
para u n  ser m 6 n : 
a .  E s t u d i a r  u n  s o l o  vers i c u l o  
b .  Est u d i a r u n  tema b i b l i co 
c .  Est u d i a r  u n  p a sa j e  o h i st o r i a  m a s  l a r g a  
d .  Est u d i a r  u n  c a p i t u l o  o l i bra e n t ero 
T A R EA S  OPC I ON A L ES 
1 .  E s c r i b i r  v a r i a s  re£eren c i as d e  ver s i cu l o s  q u e  usted 
p u e d e  usar en u n  estudio sabre el tema del " Pecado " .  
2 .  E n  e s t a  semana a n t e s  de l a  p r 6 x i m a  c l a s e ,  l e a  todo d e l  
c a p i t u l o  1 3  d e  I Cor i nt i o s  c a d a  d i a .  T a mb i e n  anot e 
l a s  d i £erentes c a s a s  q u e  se e n c u e n t r a  d e  n u e v o  c a d a  
vez . 
3 .  E s c o j a una h i s t o r i a  d e l  A n t i gu a  Testamento y estud i ar l a  
p a r a  u n a  c l a se d e  n i fios e n  l a  hera d e  l a  escuela 
d o m i n i ca l . 
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:omo h e  d i ch o ,  u n a  l e c c i 6 n  es d emas i a d a  corte para c u br i r  todo d e  e s t e  
: e ma . P e r c  q u i e r o  a � a d i r  a l g un a s  a y u d a s  e n  au e s t u di o : 
L .  ��������-��-���!�� - n o  debe t en e r  m i e d o  d e  mercer l o s  puntas d e  
i nteres p a r a  s i  mi smo e n  su Bi b l i a .  
� .  ����-�!-��������-��!_E� � �j� - n u n c a  debe sacar u n  v ers i cu l o  fuera 
d e  su cont e x t e .  
L �� ��- ����� � -������������ - h a y  muchas n u e v a s  v e r si on es popu l a r e s  
q u e  l e  a y u d a  e n t en der me j or e l  s e n t i d o  d e l  vers i cu l o .  
L �������!���� -�!_E���1�-��-���-E��E���-E�!�e��� - pon i en d o  e l  
p a sa j e  e n  s u s  p r o p i a s  p a l abras l e  a y u d a  record a r l o  y d e  v i d a  a l  
p a sa j e .  
) .  ����-E��g����� puede u s e r  preguntas muy efec t i v am e n t e  para e l  
mej or e s t u d i o  d e  u n  p a sa j e .  
1 .  Como un e s q u e l e t o  
2 .  P a r  med i a  d e l  e s t u d i o  b i bl i co 
3 .  H a y  v a r i e s  m a n e r a s  
4 .  Debemos empezar con l a  orac i 6 n  
5 .  D e  D i e s  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
o .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
U n  p l a n  s i stema t i c o  
Tener u n a  i dea d e f i n i da 
S i  
T i e n e  q u e  e n c on t r a r  mensa j es buenos 
Seg u i r  e l  plan c o n  d i s c i pl i n e  
A l  E s p i r i t u  S a n t o  
Que a p l i qu e  l a  v e r d a d  a la v i d a  
A .  Empezar c o n  ora c i 6 n  B .  T e n er 
C .  S eg u i r  e l  p l a n  con d i sc i p l i n e  
E s p ir i t u  S a n t o  e n  l a  a p l i ca c i 6 n  
Est u d i a r  u n  s o l o  v e rs i c u l o  
para su i g l e s i a . 
u n  p l a n  s i s t e ma t i co 
D .  P ed i r  l a  a y u d a  d e l  
d e  l a s  l e c c i o n e s  
5 .  P o r q u e  t i e n e  q u e  c o n c e n t r a r  m u c h o  en p a c e s  pal abra s .  
6 .  
7 .  D i e s ,  a m 6 . mun d o ,  H i j o ,  cree , p i er d e ,  v i da etern a ,  t o d o  
8 .  
9 .  Las m i s ma s  p a l a b r a s  e n  otros v er si c u l os .  
0 .  E st u d i o  d e  u n  s o l o  v e r s i c u l o  
1 .  La obed i e n c i a  
2 .  U n a  concord a n c i a  
3 .  
4 .  E n  l a  v i d a  d e  J e s u s ,  
5 .  Est u d i a r  u n  p l a n  con 
6 .  E st u d i a r  u n  c a p i t u l o  
7 . - 28 R e v i s e r s  e n  c l a s e  
e n  H e c h o s ,  en e l  A n t i g u a  Testamento 
d i s c i p l i n e  
o l i bra entero 
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� m p e z a m o s  p o n i e n d o  e n  p r a c t i c e  l o  
1 u e  h emos aprend i d o  acerca d e l  
� st u d i o  b i b l i c o  d e  l a  l e cc i 6 n  
I nt e r i o r .  Veremos q u e  h a y  m u c h a  
· e l ac i 6 n e n t r e  l o s  metodos d e  
� st u d i o  b i b l i c o  y l o s  d i f e r e n t e s  
� i po s  d e  sermones : 
: s t u d i o  B i bl i c o  
E s t u d i o  d e  u n  s o l o  versi c u l o  . . .  s e  l l a ma 
I .  E s t u d i o  d e  u n  t e rn s  b i b l i c o  . . . . .  s e  l l ama 
E s t u d i o  d e  un p as a j e  largo . . . . .  s e  l l a m a  
T i po d e  Ser m 6 n  
SERMON TEXTU A L  
SERMON TEMA T I CO 
SERMON EXPOS I T I V O .  
l Qu e  t i po d e  e s t u d i o  s e  h a c e  p a r a  preparar u n  serm 6 n  textua l ?  
l Qu e  t i po d e  e s t u d i o  s e  h a c e  p a r a  preparar un serm6 n  expos i t i v o ? 
6 Qu e  t i p o  d e  e s t u d i o  se r eq u i e r e  p a r a  preparar un s e r m 6 n  
t e m a t i c o ?  
n e s t a  l e cc i 6 n v a mos a e s t u d i a r  e l  p r i me r  t i po d e  serm6n o sea e l  
�����-!��!��!· La prepa r a ci 6 n d e  e s t e  t i po d e  serm 6 n  p u e d e  ser f ac i l  
a l a  v e z  poderoso, porque e s t a  m u y  ceres a l a  P a la bra d e  Dies.  
6 Qu e  t i po d e  serm 6 n  est u d i a r emos e n  esta l e cc i 6 n ?  
E l  serm 6 n  t e x tu a l  f re c ue n t a m e n t e  e s  f a c i l  perc poderoso por ser 
sacado d i re c tamente d e  la B i b l i a .  Sabre c u a nt os v e r s i c u l os s e  
b a s e  e l  serm 6 n  t e x tu a l ? 
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:> .  z. Por q u e  p u e d e  s e r  pod eroso e l  s e r m 6 n  t e x t u a l ? 
L E C C I ON 1 4  
� h or a ,  m i r e  a l  e j e m p l o  a l  l a d o .  N o t e  q u e  l a s  d i v i si on e s  p r i n c i p a l e s  
d e n  e n  d i r e c t a m e n  t e  d e  l a s  :e�s:c=r�i�t�u�r�a:s:.·--------------------' 
Texto : J u a n  1 0 : 27 
T i t u l o : " Las Ove j as 
Obe d i en t es " 
I ntroducci 6 n : l a  re l a c i 6 n  
entre ov e j a s  y u n  pastor 
I .  " M i s  ov e j a s oyen m i  voz " 
- expl i c a r  q u i e n es son . 
I I .  " Yo l a s  conozco " 
I I I .  
- - - - - - - - - - - - - - -
- expl i ca r  e l  amor y 
s a b i d u r i a  d e  J e su s .  
- e l  priv i l eg i o  d e  conocer 
a Jesu s ,  pero la 
responsab i l i da d .  
" �- ��-��2��� " - De£ i n i r  
" seg u i r " .  
z. Que e s  e l  t e x t o  d e  e s t e  b o s q ue j o ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
z. Q u e  e s  e l  t i t u l o ?  
_ _ _ _ _  ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aque au B i b l i a  y l e a  J u a n  1 0 : 27 .  Si usted l e e  d e  la V er s i 6 n  R e i n a ­
a l er a ,  v a  a ver q ue l a s  d i v i s i o n e s  p r i nc i pa l es u t i l i z a n  l a s  m i s m a s  
a l a br a s  d e  l a  B i b l i a .  
z. De d 6 n d e  v i n i er o n  l a s  p a l a b r a s  p a r a  l a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l es 
d e  e s t e  b o s q ue j o ?  
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s i ,  u n a  manera d e  preparar e l  serm 6 n  t e x t u a l  e s  u s e r  l a s  mi amas 
a l a b r a s  d e  la B i b l i a .  Perc h a y  casas cuando el pred i c ad o r  d e c i d e  
t i l i za r  s u s  pro p i a s  p a l a br a s .  F o r  e j emplo : 
T e x t o : J u a n  1 0 : 27 
T i t u l o : ft E l Reba�o P r i v i l e g i a d o ft 
I .  Somas u n  pueblo espe c i a l  ( ft m i s  o ve j a s " > 
A .  Perten ecemos a J e s u s  < " mi s " > 
B .  Somas somet i d o s  a e l  ( como o v e j a s > 
I I .  Somas u n  p u e b l o  a t e n t o  < " oyen m i  voz " > 
A .  Tenemos a i d e s  e s pi r i t ua l es 
B .  D i s t i n g u i mo s  e n t r e  l a s  voces m u n d a n a s  y l a  d e l  
B u e n  P a stor 
I I I .  Somas u n  pueblo amado < " Y l a s  conozco " > 
A .  Jesus nos aprueba . 
B .  J e s u s  nos v i g i l a .  
C .  J e s u s  nos d a  com i d a .  
0 .  6 C u a n t a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l e s  h a y  en e s t e  bosque j o ?  _ _ _ __ ______ _ 
1 .  6 Se u t i l i z a n  l a s  p a l a b r a s  b i b l i c a s  para l as d i v i s i on e s  
pr i n c i p a l e s  y se u t i l iz a n  p a l a br a s  prop i a s ? 
2 .  l Qu e  e s  l a  d i feren c i a  e n t r a  e s t e  s e g u n d o  bosq u e j o y e l  pr i me r  
bosq u e j o  sabre J u a n  1 0 : 27 ?  
s i ,  vemos q u e  a veces e l  s e r m 6 n  t e x t u a l  u s a  l a s  pa l a b r a s  d e  l a  B i b l i a  
ism s ,  perc a v ec e s  u s a  p a l a br a s  d e l  p r e d i c a d o r  p a r a  l a s  d i v i s i o n e s  
r i n c i p a l e s .  P e r c  l a s  i d e a s  son parec i d a s .  
3 .  S i  e l  pred i ca dor u t i l i z e  s u s  prop i a s  pa l a br a s  para l a s  d i v i s i on e s  
p r i n c i p a l e s  d e l  s e r m 6 n  t ex t u a l , l de d 6 nd e  t i en e  q u e  s a c a r  e s t e s  
i d e a s ? 
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E n  l o s  d os e j empl os 
a nt e r i o r e s ,  h emos manten i do e l  
arden d e  l a s  p a l a b r as o d e  l a s  
i de a s  t a l  c omo a p a recen e n  l a  
B i b l i a .  Pero a v eces e s  buena 
c a m b i a r  e l  arden d e  i de a s .  
T e x t o : J u a n  1 0 : 27 
------ - - -- - - --- - - - - - ----- - ---
Por e j empl o : 
T i t u l o : " U n a  O v e j a O b e d i en t e " 
I .  Jesus nos s e l v a  < " Yo l a s  conozco " >  ---- - - --- -- - - -
- E l  nos reconoce n ,  nos a c e pt a n ,  nos per d o n a n .  
- No h a y  otro q u e  n o s  d a  e nt r a d a  a D i o s .  
I I .  El  creyente s a l vo e s t a  a t e n t o  < " ����-��-��� " >  
- Tenemos o i d o s  esp i r i t u a l e s  
- D i s t i n g u i mos e n t r e  l a s  v o c e s  m u n d a n a s  y l a  d e l  B u e n  
P a s tor 
I I I .  E l  c r e y e n t e  s a l v o  obedece < " y_��-�!g��� " ) 
- De £ i n i r  " segu i r " y e x p l i c a r l o  
E n  e s t e  e j emp l o ,  h a y  un c a mb i a .  
u l t i mo b o s q u e j o ?  
� Qu e  s e  h a  c a m b i a d o  e n  este 
l m o t i v o  del c a m b i a r  el arden d e  i d e a s  es poner m a s  e n £ a s i s  en 
l gu n a  cosa o s i mpl i £ i ca r  el pensa m i e n t o  en a l g u n s  m a nera . 
5 .  Por q u e  s e  c a m b i a  e l  arden d e  i d e a s  e n  a l g u n os sermones 
t e xt u a l es ? 
s i ,  hemos v i st a  t res maneras d e  preparar u n  s e r m 6 n  t e x t u a l : u s a n d o  
as m i sm a s  p a l a br a s  d e l  t e x t o ,  u s a n d o  l a s  m i s ma s  i de a s  p e r o  con 
u e s t r a s  propi a s  pa l a br a s ,  y u s a n d o  l a s  m i smas i d e a s  d e l  t e x t o  pero 
s m b i a n d o e l  arden de i d e a s .  
-
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L 6 .  z, Cu a l e s  son l a s  t r e s  maneras d e  preparar u n  ser m 6 n  t e x t u a l . 
A .  
B .  
c .  
• h o ra ,  h a r emos u n a  pr a c t i c e  e n  l a  preparac i 6 n  d e  un s er m 6 n  text u a l ,  
tt i l i z a n d o  como texto S a n  J u a n  1 5 : 1 4 .  
. 7 .  z, C ua l s e r i a  u n  t i t u l o  apropr i ad o  para este texto : 
A .  " Vosotros S o i s "  
B .  " Los M a n d a t e s  d e  D i o s " 
C .  " Lo s  A m i g o s  d e  C r i st o "  
8 . E s c r i b a  a q u i  J u a n  1 5 : 1 4 :  
< S u b r a y e  u n o .  > 
< P r i m e r s  £ r a s e > ----------- - -------------------- ------------------
< S e g u n d a  £ r a s e ) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
9 .  Ponga u n  c i r c u l o  a l rededor d e  l a s  pal abras c l a v e s  d e  cada £ r a se . 
0 .  A h a r a ,  a n o t e  d o s ,  t r e s  o c u a t r o  i de a s  q u e  v i enen a s u  mente 
m i r a n d o  a J u a n  1 5 : 1 4 :  
1 .  Despu e s ,  p o n g a  e s t a s  i d e a s  en e l  arden q u e  u st e d  d e s e a  para l a s  
d i v i s i ones p r i n c i pa l es d e  u n  b o s q u e j o  t e x t ua l : < Pu ed e n  h e b e r  
d o s  d i v i s i on es 0 t a m b i e n  m a s  q u e  t re s .  ) 
Texto : J u a n  1 5 : 1 4 
T i t u l o : " Lo s  A m i gos d e  C ri s t o "  
I .  
I I .  
I I I .  
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e r e pe n t e ,  s i  u s t e d  n o  h a  podi d o  pensar en s u s  propi a s  i d e a s ,  a q u i  
a y  u n  e j em p l o  s a bre J u a n  1 5 : 1 4 :  
I .  J e s u s  nos i n v  i t a  ( " vosotros " ,  " us t ed e s " > 
I I .  Jesus nos i n v i t e  a u n a  rel e c i 6 n  i n t i ma < " s o n  m i s  
ami gos " > 
1 4  
I I I .  J e s u s  nos exi g e  l e  obed i e n c i e  < " s i  h e c e i s  l o  q u e  yo a s  
m e n  do " > 
C U A D R O  DE R E P A S O  
H a y  t r e s  t i pos d e  sermon e s : 
1 .  S er m 6 n  t e x t u a l  - sabre u n  s o l o  vers i c u l o .  
2 .  S e r m 6 n  t e m a t i c o  - sabre u n  t e ma con v a r i o s  t extos . 
3 .  S e r m 6 n  e x po s i t i v o  - sabre u n  p e sa j e  b i b l i c o  mas l a r g o .  
H a y  t r e s  t i pos d e  sermones t e x t u a l e s : 
1 .  U s a n d o  l a s  mi s m a s  pa l e b r a s  d e l  t e x t o  b i b l i c o .  
2 .  U s a ndo l a s  m i s m a s  i d e e s  pero c o n  n u e s t r a s  prop i e s  
pe l eb r e s .  
3 .  U s e n d o  l a s  m i s m e s  i d ea s  d e l  t e x t o  pero c a m b i a ndo el 
a r d e n  de i d e e s .  
T A R E A S  OPC I ONA LES 
1 .  P r e p a re u n  bosq u e j o comp l e t e  d e  u n  serm6n t e x t u a l  
e s c og i do d e  u n o  d e  l o s  s i g u i en t es t e x t o s .  
M a t eo 1 1 : 28 
I s a i a s  4 5 : 22 
Jeremi a s  1 : 1 9 
J u a n  1 6 : 33 
M arcos 1 : 1 5 
J u a n  8 : 1 2 
2 .  P o n g a  l o s  s i g u i en t e s  p u n t a s  en arden s e g u n  
I T i mo t e o  1 : 1 5 
- - Q u e  C r i s t o  J e s u s  v i no a l  m u n d o  
- - D e  l o s  c u e l es y o  s o y  e l  pri mero 
- - P a l a br a  f i e l  
- - P a r a  s a l v er a l os p ec a d ores 
- - D i g n a  d e  ser rec i bi d a  de t o d a s  
3 .  Tra i g a  a l a  cl a s e  e j empl os d e  l os tres t i po s  de 
sermones t e x t u a l e a .  
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1 .  E st u d i o  d e  u n  s o l o  ver s i c u l o  
2 .  E st u d i o  d e  u n  t e m a  b i b l i c o  
3 .  E s t u d i o  d e  u n  p a s a j e  l argo . 
4 .  E l  serm 6 n  t e x t u a l  
5 .  Sabre u n o  s o l o  
6 .  P or q u e  e s  s a c a d o  d i rect a me n t e  d e  l a  B i bl i a  
7 .  J u a n  1 0 : 27 
8 .  " La s  O v e  j a s  Obed i e n t e s " 
9 .  D e  l a  B i b l i a  m i s m a  
0 .  Tres 
1 .  P a l a br a s  prop i a s  
2 .  E l  p r i mero u t i l i z e  p a l a bras d e  l a  B i bl i a ; 
e l  s e g u n d o  u t i l i ze pa l ab r a s  d e l  pred i ca d o r .  
3 .  D e l  t e x t o ,  d e  l a  B i b l i a  
4 .  E l  arden d e  i d e a s  
5 .  P a r a  poner m a s  e n £ a s i s  e n  a l g u n s  cosa o p a r a  s i mp l i £ i ca r  e l  
p e n s a m i e nt o .  
6 .  A .  U s a n d o  l a s  m i s m a s  p a l a b r a s  d e l  t e x t o  
7 .  
8 .  
9 .  
0 .  
1 .  
B .  U s a n d o  l a s  m i s m a s  i de a s  pero con n ue s t r a s  prop i a s  pal a bras 
C .  U s a n d o  l a s  m i s m a s  i d ea s  d e l  t e x t o  pero c a mb i a n d o  e l  arden d e  
i d e a s . 
c .  
< De l a  B i bl i a ) 
< Su s  propi a s  i d e a s ) 
< Su s  prop i a s  i d e a s ) 
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' a h emos v i s t a  q u e  h a y  t res t i pos d e  sermones : e l  s er m 6 n  t ex tu a l ,  e l  
�erm 6 n  t e ma t i co y e l  s e r m 6 n  e x p os i t i v o .  Repa s a remos u n  p oc o .  
6 C u a l  t i po e s  b a s i ca me n t e  un est u d i o  sabre u n  s o l o  v e r s i cu l o ?  
6 C u a l  t i p o  e s  sabre u n  tema c o n  v a r i o s  texto s ?  
: .  6 Cu a l  s e r m 6 n  e s  sabre u n  pasa j e  b i b l i co mas l a r g o ?  
6 E s p e r m i t id o  c a m b i a r  e l  arden d e  i d e a s  en e l  t e x t o ,  s e g u n  l a  
l e cc i 6 n  1 4 ?  
i mo s  q u e  h a y  v a r i e s  maneras p a r a  
e s a r r o l l a r  e l  bosq u e j o  d e  u n  
erm 6 n  t e x t u a l .  Tamb i e n h a y  v a r i e s  
a n e r a s  d e  d e s a r ro l l a r  l o s  puntas 
ara u n  serm6n t e mat i c o : 
- 1 0 1 -
S i  N o  
E l  Serm 6 n  Tema t i co 
1 .  P u e d e  ser b a s a d o  en u n a  
pa l a bra d e  l a  B i bl i a .  
2 .  P u e d e  ser ba s a d o  e n  u n a  
d oc t r i n e  d e  l a  B i bl i a .  
3 .  P u e d e  s e r  ba s a d o  e n  una 
i dea o tema £ u er a  d e  l a  
B i bl i a .  
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' r i me r a m en t e ,  veremos e l  serm 6 n  t e ma t i co b a s a d o  e n  u n a  
1 a l e br e .  U s t e d  puede pred i c e r  sabre e l  pecedo,  l a  
1 u er t e ,  e l  e no j o ,  l e  e l e b a n z a ,  o c u e l q u i ere p e l a bra q u e  
p e r e c e  v a r i e s  veces e n  l e  B i b l i e .  T i ene q u e  u s e r  u n a  
o n c o r d e n c i a  p a r a  e n c o n t r e r  v a r i e s  refer e n c i e s  y 
e s p 6 e s  poner l a s  i d e e s  e n  e l  a r d e n  q u e  q u i e r e  u s e r  e n  
1 b o s q ue j o .  
A q u i  h a y  u n  e j empl o : E l  P ec a d o  
I .  6 Que es el pee a d o ? 
A .  Es t ra n s g r es i 6 n  d e  l a  l e y  -
I J u a n  3 : 4  
B .  E s  obed enc i a  a l  D i a b l o  -
R o m a n o s  5 : 1 7 - 1 8  
C .  E s  n a t u r a l  por h e re n c i a  -
S a l mo 51 : 5  
I I .  i, C 6 mo se produ ce ? 
I I I .  
A .  E n  e l  pen s a mi en t o  - Prov . 24 : 9  
B .  En l a  p a l a br a  - Prov . 1 0 : 1 9 
C .  E n  l a  obra - I J u a n  3 : 4  
l Que s o n  l a s  con secu e n c i a s  d e l  pec a d o ? 
A .  La muerte - R o m a n o s  5 : 23 
B .  S e p a ra c i 6 n  d e  D i os - I s a .  59 : 2  
C .  E l  f u e g o  e t e r n o  - A poc . 2 1 : 8  
I V .  l Qu e  e s  e l  reme d i o  d e l  pecad o ?  
A .  P a r  l a  f e  - E f e s . 2 : 8  
B .  Con errepe n t i mi e n t o  - H e c h . 3 : 1 9 
C .  C o n  u n a  n u e v a  v i d a  - I I  Cor . 5 : 1 7 
l, Cu a l  e s  l e  v e r d a d ? i, El bosqu e j o d e  a r r i b a  es sabre u n a  pa l a bra , 
sabre u n a  d o c t r i n e  o sabre u n a  i d e a  fuera d e  l a  B i bl i a ?  
l Qu e  e s  el t e ma d e  est e  b os q u e j o ?  _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ 
l, De d 6 n d e  v i en e n  l a s  d i v i si o n e s  pri n c i p e l es d e  e s t e  bosqu e j o ,  d e  
u n  s o l o  t e x t o ,  o d e  v a r i os t e x t o s  y d e  l a  men t e  d e l  p r e d i c a dor ? 
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s i ,  e l  pred i cador q u e  u t i l i z e  e l  serm 6 n  t e ma t i c o  b a s a d o  en u n a  
a l a  p a l a br a ,  t i e n e  q u e  buscar o t r o s  t ex tos . Tambien t i ene q u e  
r g a n i z a r  s u s  d i v i s i on es p r i nc i pa l e s  ������-���-E��E���-E��������!��· 
G C 6 mo s e  org a n i z a n  l o s  p u n t a s  p r i n c i pa les d e l  ser m 6 n  temat i c o ?  
E s c r i b a  t r e s  ot r a s  p a l a b r a s  q u e  u s t e d  puede usar para un ser m 6 n  
t emat i c o  b a s a d o  e n  u n a  s o l a  p a l a b r a .  
U n  serm 6 n  t e m a t i c o  b a s a d o  e n  u n a  d oct r i n e b i b l i c a  es muy 
p a r e c i d a .  S e  puede pred i ca r  sabre " l a or a c i 6 n  que D i os 
e s c u c h a " ,  " l a j u st i fi ca c i 6 n  par la f e " ,  " l a s e g u n d a  ven i d a  
d e  C r i s t o " ,  o " l a org a n i z ac i 6 n  d e  l a  i g le s i a  cr i st i an a . " 
~ A q u i  h a y  un e j e m p l o ' 
La Orac i 6 n  q u e  D i o s  E s c u c h a  
Proverbio 1 5 : 29 
I .  D i os n o  e s c u c h a  l a s  o r a c i o n e s  d e : 
A .  Los con m a l o s  p e n s a m ie n t o s  
S a l mo 6 6 : 1 8 
B .  L o s  org u l l os o s  - L u c a s  1 8 : 1 1 
C .  Los q u e  no at i e n d e n  a D i o s  -
P r o v . 28 : 9  
D .  L o s  e g o i s t a s  - S a n t i a g o  4 : 3  
I I .  D i o s  e s c u c h a  l a s  o r a c i on e s  d e : 
A .  Los h u m i l de s  - L u c a s  1 8 : 1 3 - 1 4  
B .  Los rectos - S a n t i a g o  5 : 1 6 
C .  Los q u e  per m a n e c e n  e n  E l  -
J u a n  1 5 : 7  
D .  Los a f l i g i d os - S a n t i a g o  5 : 1 3 
� t e  bosqu e j o  u t i l i ze u n  t e x t o  c e n tr a l . Pero n o  e s  ser m 6 n  textu a l ,  
)rqu e  l a s  d i v i s i on e s  pri c i pa l e s  n o  v i en en d e  e s t e  t ex t o .  
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D .  � Es e s t e  serm6 n ,  sobre l a  o r a c i 6 n ,  un ser m 6 n  t e x t u a l ?  
S i  N o  
1 .  � Cu a n t a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i pa l e s  t iene este bosque j o ?  
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
2 .  6 V i enen e s t e s  d i v i s i o nes p r i n c i p a l es d e l  t e x t o  c e nt r a l ?  
S i  N o  
3 .  � De d 6 n d e  v i e n e n  l as d i v i s i o n e s  pr i n c i p a l e s  d e  e s t e  bosq u e j o 
sobre l a  o r a c i 6 n ?  
4 .  Escri ba t r e s  o t r a s  d o c t r i n e s  b i b l i c a s  q u e  u s t ed puede u s e r  c omo 
tema de sermones t e ma t i co s : 
i n a l me n t e ,  mostraremos q u e  a veces e l  ser m 6 n  tema t i co es 
a s a d o  en u n a  i d ea o t e ma f u era d e  l a  B i bl i a .  P or e j e m p l o ,  
e p u e d e  pred i ca r  s o b r e  e l  b a i l e ,  o sobre e l  u s o  d e l  t a b a c o ,  
o b r e  e l  u s o  d e  b eb i d a s  a l c oh 6 l i c a s  o q u i za a l g o  sobre l a  
o l i t i c a .  
5 .  � H a b l e  l a  B i b l i a  d e l  t a b a c o ? 
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_
_ _ _ _  _ 
l a r o ,  l a  B i b l i a  n o  h a b l a  d e l  t a b a c o  ni d e  drog a s  ma l e s  n i  d e  l o s  
a i l e s  mund a n a l e s ,  p e r c  s i , d e  l a  Bi bl i a  podemos s a c a r  u n a  
n s e � a n z a  s a n a  p a r a  g u i a r n u e s t r a s  v i d a s . 
5. � Podemos pred i c a r  s o b r e  tema s que no v i enen d i re c t a m e n t e  de l a  
B i b l i a  d e  v e z  e n  c u a n d o ? 
S i  N o  
7 .  E s cr i b a  t r e s  t e m a s  q u e  s e  p u e d e  u s a r  e n  un bosque j o  t e m a t i c o  que 
n o  v i en e n  d i r e ct a me n t e  d e  l a  B i b l i a : 
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B .  P o r  s u p u e s t o ,  aun e s t e  t i po d e  s e r m 6 n  �!�!���-!�-���!�� 
�e����� ������· 6 De d 6 nd e  debemos s a c a r  l a  e nse� a n z a  sabre u n  
t e m a  t a l  como " La B e b i d a  A l coh 6 l i c a  y el C r i s t i a n o ? "  
9 .  Tomaremos e l  e j e m p l o  d e l  tema : " Ob l i ga c i on es a N u es t r o  P a i s " .  
B u s q u e  l o s  s i g u i en t e s  t e x t os y esco j a  los v e rs i c u l os q u e  t i enen 
a l g a  que v e r  con e l  tema . < Po n g a  un c i rc u l o  a l red edor d e  los 
ver s i cu l os que v e r d aderamente h a b l a n  d e l  t ema . ) 
M a t eo 1 7 : 27 
M a t eo 2 2 : 1 7 - 22 
M a t eo 1 8 : 1 5 
Roma n o s  1 1 : 30 
Romanos 1 3 : 1  
T i t o  3 : 1  
h or a , v e r em o s  u n  e j em p l o  de u n  bosqu e j o  t ema t i co : 
Los q u e  Permanecen e n  M i  
J u a n  1 5 : 1 - 1 7  
I .  E l  m a l  e j emplo d e  l os I s r a e l i t e s  
A .  S a l i eron d i c i en d o  que obedece r i a n  
a D i os p a r a  s i empre 
B .  C o n  poco t i empo m i r a b a n  a 
o t r os d i oses 
C .  P a r  eso m u r i eron a n tes d e  C a n n a n  
I I .  E l  m a l  e j empl o d e  P e d r o  
I I I .  
A .  El t a m b i � n  d i j o  q u e  ser i a  .f i e l  
B .  Poco despu�s n e g 6  a C r i s t o  t r e s  
veces 
C .  Pero t a mb i � n  s e  a rr epent i 6 .  
E l  b u e n  e j empl o d e  D a n i e l  
Hechos 28 : 1  
I P e d ro 
S a n t i a g o  5 : 9  
A .  E l  era .f i e l  a u n  h a s t a  el .f o s o  d e  l eo n e s  
B .  Ten i a  m u c h o  .f r u t o  en s u  v i d a  
D .  l Ha b l a  J u a n  1 5 : 1 - 1 7  d e  l o s  I sr a e l i t e s ,  d e  P e d r o  y d e  D a n i el ? 
l a r a  q u e  
ema t i c o ,  
e a l l i .  
Si N o  
no . J u a n  1 5 : 1 - 1 7 s i r ve c o m o  t e x t o  c e n t r a l  p a r a  e l  mens a j e  
pero e n  e s t e  bosq ue j o  l a s  d i v i s iones p r i n c i p a l e s  n o  v i e ne n  
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1 .  z. De d 6 nd e  v i n i e r on l a s  d i v i s io n e s  p r i nc i p a l e s  d e  e s t e  bosque j o ?  
2 .  B u s q u e  e n  s u  B i b l i a  a l g u n o s  t e x t o s  q u e  u s t e d  pod r i a  u s e r  p a r a  
e s t e  s e r m 6 n  t e mat i c o  y a n 6 t e l o s  a q u i : 
h o r a , m i r e  d e  n u evo J u a n  1 5 : 1 - 1 7 .  J u a n  1 5 : 3  t ie n e  pos i b i l i d a d e s  p a r a  
n s e r m 6 n  t emat i co .  Por e j e m p l o  puede u sar e l  t ema : " L i m p i o s  por l a  
a l a b r a " .  U s t e d  p u e d e  desar r o l l a r  u n  bosq ue j o  en £orma t em a t i c o ,  
u s c a n d o  e j e m p l o s  b i b l i co s  de personas q u e  ut i l i z aron b i e n  l a  p a l abra 
e D i o s .  
3 .  E s c r i b a  d i v i s i on e s  pri n c i p a l es p a r a  e s t e  bos q u e j o :  
Tema : 
Tex t o : 
" L i m p i o s  por l a  P a l a b r a " 
J u a n  1 5 : 3  
I .  
I I .  
I I I .  
t r a  v ez u s t ed t i en e  e l  c o m i e n z o  de 
n b o s q u e j o :  A si ,  con la p r a c t i ce ,  
s t e d  v a  a a prender d e  h a c e r  muc h a s  
o s a s . 
C U A DRO D E  R E P A S O  
H a y  v a r i a s  m a n e r a s  d e  s a c a r  t em a s  p a r a  u n  
S E R M ON TEM A T I C O  
1 .  Un t em a  b a s a d o  en u n a  p a l a bra b i bl i ca . 
2 .  U n  t e m a  b a s a d o  e n  u n a  d o c t r i n e  b i bl i c a . 
3 .  U n  t e m a  b a s a d o  e n  u n a  i d e a  o t 6 pi c o  £ u era d e  l a  
B i bl i a .  
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T A R E A S  OPC I O N A LES 
1 .  E s co j a uno d e  l o s  s i g u i e n t e s  tem a s  y h a g a  un bosque j o  
comp l et o : 
" E l A m or de D i os " 
" E l D i e  d e  R e p os a " 
" La Obra d e l  E s p i r i t u  S a n t o " 
" La C i en c i a  y Y o " 
" La S a l v a c i 6 n " 
" El M a t r i mon i o "  
2 .  Es t u d i e  l os s i g u i en t e s  vers i c u l o s  para descubr i r  e l  t e m a  
p r i n c i p a l . Lueg o ,  p o n g a  t re s  d e  l o s  textos en a l gu n  arden 
para d i v i s i ones p r i n c i p a l e s  d e  un bosquej o .  
A poc . 1 2 : 9 - 1 1  
I I  C o r .  4 : 3 - 4  
J u a n  8 : 4 4 
E£es i os 2 : 1 - 2  
Hechos 26 : 1 8 
I Tes . 2 : 1 8 
O M P R O B A C I ON ES DE LECC I ON 1 5  
1 .  Serm 6 n  t ex t u a l 
2 .  Serm 6 n  t e ma t i c o  
3 .  Ser m 6 n  e x po s i t i v o  
4 .  S i  
5 .  Sabre u n a  p a l a bra 
6 .  E l  p e c a d o  
7 .  De v a r i os t e x t o s  y d e  l a  mente d e l  pre d i c a d or 
8 .  T i e n e  q u e  u s a r  s u s  prop i o s  pen s a m i e n t o s  
9 .  < Su s  propi a s  i d e a s > 
0 .  N O  
1 .  D o s  
2 .  N o  
3 .  D e  l a  ment e d e l  pred i c ad or 
4 .  < Su s  prop i a s  i d e a s > 
5 .  N o ,  n o  d i re c t a me n t e  
6 .  S i  
7 .  ( Su s  prop i a s  i d e a s > 
8 .  D e  l a  B i b l i a  
9 .  ( S e  rev i s a r a  e n  l a  c l a s e  > 
0 .  N o  
1 .  De l a  m e n t e  d e l  pred i ca dor 
2 .  < Su s  prop i a s  i d e a s > 
3 .  ( S e  r e v i s a ra e n  l a  c l a s e ) 
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I Ped . 5 : 8 - 9  
I I  C o r .  1 0 : 3 - 5 
E£ e s i o s  6 : 1 1 - 1 2  
. EC C I ON EL SERMON EXPOS I T I V O  
A hara , estamos l i s t os a est u d i a r  e l  
tercer t i po d e  serm 6 n ,  e l  serm 6 n  
E X P OS I T I V O .  Como ya h e mo s  e s t u d i a d o ,  e l  
e x p os i t i v o  e s  sabre un p a s a j e  b i bl i co 
m a s  l a r g o .  
1 .  � Qu e  t i po d e  serm 6 n  e s t u d i a remos e n  
e s t a  lecc i 6 n ?  
2 .  � Sabre q u e  t i po d e  p a s a j e  e s  basado 
el serm6n expos i t i v o ?  
3 .  � C u a l es son l os otros dos t i pos d e  
sermones q u e  y a  h emos est u d i a d o  e n  
l a s  l ec c i o n e s  1 4  y 1 5 ?  
� En c u a l  t i po d e  serm 6 n  v i e n e n  l a s  d i v i s i on e s  pr i n c i p a les d e  
v a r i o s  t e x t os o d e  l a  m e n t e  d e l  pred i c a d o r ?  
� En c u a l  t i po d e  serm 6 n  v i en en l as d i v i s i on e s  pr i n c i pa l es d e  u n  
s o l o  t e x t o ?  
uy b i e n .  Y a  
e ma t i c o .  E l  
arg o ,  es m a s  
stu d i o ,  pero 
e n t e n d emos ba s t a n te del serm 6 n  t e x t u a l  y e l  serm 6 n  
serm 6 n  e x pos i t i v o ,  s i en d o  b a s a d o  sabre u n  p a s a j e  m a s  
d i f i c i l  y req u i er e  m u c h a  ref l ex i 6 n .  i Re q u i e r e  m a s  
pro d u c e  g ra n d e s  b e n d i c i on e s l 
� Cu a l  t i p o  d e  serm 6 n  req u i e r e  mas r e f l e x i 6 n  y pen s a m i en t o ,  p ero 
t a mb i en promete g r a n d e s  b e n d i c i on e s ? 
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a y  v a r i es t i pos de p a s a j es q u e  son buenos p a r a  el serm 6 n  exposi t i vo : 
� U n a  h i s t or i a  o parabol a b i b l i c a ,  � ----------------------------
� Un E���j�- !�£99_9��-����££9!!�-��-�9!9_ E��������!9•  
� 0 un ��E!!�!e_e _! !�£9_��!�£ 9 ·  
a m o s  a e s t u d i a r  estes t res t i pos d e  s ermones expos i t i vos . 
6 Cu a l es son los t res t i pos d e  pa s a j es q u e  s i rv e n  para el serm6n 
exposi t i v o ?  
::lmen zaremos 
::o s t a m e n t o .  
:� a  ma n .  
con u n  e j e m p l o  de u n a  h i s t o r i a  b i bl i c a  d e l  A n t i g u a  
Lea I I  R e y e s  5 ,  l a  h i st o r i a  d e  E l i seo y el General 
6 Qu e  en£ermedad t e n i a  este h ombre ? ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ ___ _ 
� C 6 mo s e  l l a maba e l  pro£e t a  en l a  h i s tori a ?  __________ _____ _____ _  _ 
� l epra e s  u n a  e n £ ermed a d  £ea y en a q u e l  e n t on c e s , i n c u ra b l e .  Para 
lsotros hoy en d i a ,  e l  pecado es c omo la l epra : f e o ,  i n mu n do, 
1 c u r a b l e ,  pers i st en t e .  
) .  l Qu e  pro b l e m a  n ue s tro e s  parec i d o  a l a  l epra d e  N a a ma n ? 
l a n d o  e s t a  i de a  sabre el p e c a d o  como l a  l epra , podemos p reparar un 
� n s a j e  sabre la en£ ermed a d  d e l  pec a d o  en esta £orma : 
" E l Error d e  N a a ma n " 
I I  R e y es 5 
I .· L a  terr i b l e  en£erme d a d  d e l  p e c a d o  
A .  A £e c t a  a g r a n d e e  y pequ e fi os 
B .  Tree u n  £ i n  d e s a st r o s o  
- 1 09 -
E CC I ON 1 6  EL S E R MON EXPOS I T I VO 
I I .  H a y  u n  reme d i o  i n £ a l i b l e : e l  s a cr i f i c i o  d e  C r i st o  
A .  U n o  t i e ne q u e  ! a ve r se e n  l a  sa ngre d e  Jesus 
B .  E s  u n  l a v a m ie n t o  per m a n e n t e  
I I .  M e t o d o s  er r 6 ne o s  p a r a  c o n s eg u i r  e l  reme d i o  
A .  P a r  d i n e r o  
B .  Por i n £ l uen c i a  
C .  Por e l  org u l l o y poder humane 
I V .  E l  metoda i n d i s pe n s a b l e  
A .  E s c u c h a r  e l  m e n s a j e  con h u m i l d a d  
B .  Creer l o  e n  s u  cor a z 6 n  
C .  Obedecer s i n  e xc u s e s  y comp l e t a m e n t e  
1 .  (. Qu e  e s  e l  t e m a  o t i t u l o d e  est e bosque j o ?  
2 .  Leyendo l a  h i st or i a ,  u s t e d  puede e n c o n t r a r  u n o  d e  l o s  errores q u e  
h i zo N e e ma n .  S u b r a y e  el error d e  N a a ma n : 
A .  F u e  a orer a l o s  d i oses d e  E g i p t o .  
B .  T r a t 6  d e  comprar s u  s a n i d a d  c o n  oro . 
C .  H i zo u n  s a c r i f i c i o .  
3 .  Despues d e  e st u d i a r  e l  p a s a j e , e x p l i q u e  e n  s u s  propi a s  pal a b r a s  
c 6 mo N a a ma n  f u e  s a n a d o : 
s i ,  e n  e s t e  t i po d e  serm 6 n  sabre u n a  h i st or i a ,  e x p l i c a mo s  l a  
i s t o r i a  a l os oyen t e s ,  p e r o  !������-!�-�e!������ a s u s  v i d a s .  
4 .  (. Ad e m a s  q u e  e x p l i ca r  l a  h i st o ri a ,  q u e  t e n emos q u e  h a cer e n  e l  
serm 6 n  e x p os i t i v o ?  
a y  m u c h a s  h i s t or i e s  y p a r ab o l a s  q u e  s i r v en p a r a  e l  serm6 n  expos i t i v o .  
era t a m b i e n  h a y  E����!�-������-9�!-�����������-��-����-E������!�!� 
ue s i rven b i en p a r a  el e x p o s i t i v o .  
e n t ra l . 
- 1 1 0 -
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. 5  • l Cu a n t o s  t emas s e  p u ed en d es a rro l l a r  en u n  serm 6 n ? ______________ _ 
• s i ,  n o  podemos escoger c u a l q u i e r  g r u po d e  v er s i c u l o s ,  s i n o  u n  2��E� 
r u e  e n s e � a  una sola c o s a  . 
. 6 .  l P odemos u s a r  u n  pa s a j e  l a rgo p a r a  ense� a r  v a r i e s  t e m a s  centra l es 
en el m i smo serm 6 n ?  
S i  N o  
. 7 .  l Que t i po d e  p a s a j e  l a r g o  t enemos q u e  escoger para u n  buen serm 6 n  
e x pos i t i v o ?  
, q u i  h a y  otro e j emplo d e  u n  bosq u e j o e x po s i t i v o : 
S i e t e  Pri v i l eg i os d e l  Creyent e "  
I .  
I I .  
I I I .  
I V .  
v .  
V I .  
V I I .  
F i l i penses 4 : 1 - 2 0  
Gozo c o n s t a n t e  ( v . 4 )  
L i be r t a d  d e  c u i d a d os < v . 6 >  
P a z  a b u n d a n t e  < v . 7 )  
Un a m i go s i e mpre presente ( v . 9 >  
Content ami ento permanente 
( v .  1 1 ) 
Poder s u f i c ie n t e  < v . 1 3 > 
Pro v i s i 6 n  para c a d a  nece s i d a d  
< v . 1 9 ) 
emos q u e  e s t e  bosqu e j o e s  u n  t i po d e  �����!����, en e l  c u a l  el 
red i c a d or e xp l i c a  y a p l i c a  la verd a d .  
8 .  l Qu e  h a c e  e l  pr e d i c a dor q u e  h a c e  " coment ar i o "  sabre u n  pasa j e ?  
o e s  n e c e s a r i o  h a b l a r  sabre e��� v e r s i c u lo e n  u n  p a s a j e ,  s i no l o s  
e r s i c u los g u e  se r e l a c i o n a n  c o n  e l  t e m a  escog i d o .  
9 .  6 Us a  todos los v e r s i c u l o s  d e  e s t e  p a sa j e  e l  bosq u e j o  d e  ar r i ba ? 
S i  NO 
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, s i , podemos d e j ar a u n  l a do a l gu no s  v e r s i c u l o s  y e n f a t i z a r  
, t r o s , pero t i e n e n  q u e  s e r  £�!��!e���9§_�9�-��-§9!e_ �� �� · 
: 0 .  � Cu a l es v e r a i c u l o s  v a  a e n f a t i z a r  e l  pred ica dor q u e  prepare u n  
s e r m 6 n  e x p o s i t i v o ?  
E n  e l  e j em p l o ,  e l  t e m a  e s  " Pr i v i l e g i os d e l  Crey e n t e " .  
p r i v i l e g i os se men c i o n a n  en F i l i penses 4 ?  
C u a n tos 
1 p r e d i c a d or �����-9��-E� ���£-����� p a r a  sacar un t e m a  c l a r a  y buena 
e u n  p a sa j e .  T i e n e  q u e  £�!!��!e��£- y _e £ � £  y e l  Se�or d a r e  u n a  i d e a  
p l i ca b l e  a l o s  h e r m a n o s .  
2 .  6 C 6 mo s e  s a c a  e l  t em a  p a r a  u n  s e r m 6 n  e x p os i t i vo s ab r e  u n  g r u po d e  
v e rs i c u l os ? 
a h emos v i s t a  q u e  podemos 
i s t o r i a  o p a r a b o l a  b i bl i c a ,  
n g r upo d e  v e r a i c u l os q u e  t i en e n  
o l o  t e ma . En t e r c e r  l u g e r ,  
s a r  u n  ��E!��!�--��!�£� o u n  
���£e , y s a c a mo s  u n a  s o l a  i d e a  q u e  e s  
t i l  para l o s  h erma nos . 
3 .  � Se p u e d e  u t i l i z e r  a u n  u n  c a p i t u l o  e n t er o  p a r a  u n  s e r m 6 n  
expos i t i v o ? 
Si No 
e r a  t e n g a  c u i d a d o  q u e  e l  c a p i t u lo e nt ero d ec l ar e  una s o l a  idea . Hay 
l g u n o s  c a p i t u l os que h a b l a n  d e  v a r i e s  temas c e nt r a l e s .  S i  es a a i ,  
a y  q u e  l i m i t ar a e  a u n a  porc i 6 n  d e l  c a p i t u l o  a o l a men t e .  
4 .  � Que debemoa h ac e r  ai e l  c a p i t u l o  h a b l a  d e  v a r i e s  t e m a a  
cen t r a l e s ,  u a a r  t od o a  loa ver a i c u l os o s o l a m e n t e  u n a  p a r t e ?  
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5 . B u s q u e  e n  su B i b l i a  dos c a p i t u l os d e l  N u e v o  T e s t a m e n t o  q u e  t i en e n  
u n  s o l o  t em a  cen t r a l  p a ra t od o  e l  c a p i tu l o .  < Se r ev i sa ra e n  l a  
c l a s e .  ) 
i Es muy buena pred i c a r  u n a  
����� d e  sermones e xpos it ivos t 
Es d ec i r ,  puede pred i c a r  sabre 
e l  l i bra d e  F i l i penses c a d a  
domi n g o  p a r  un mes . C a d a  
sema n a ,  puede a v a n z a r  u n  
c a p i t u l o .  
5 .  l C 6 mo se l l a ma la costumbre d e  a v a n z a r  c a p i t u l o  par c a p i t u l o  par 
un l i bra de la B i b l i a  a t r a v e s  de v a r i o s  dom i n g o s ?  
s i ,  pred i c a n d o  u n a  a e r i e  d e  sermones ,  u n o  puede t e r m i n e r  u n  
i b r o  ent ero . Los h e r m a nos aprend e r a n  m u c h a s  c a s a s .  
7 .  l U s t e d  h a  pred i c a do u n a  a e r i e  d e  sermones u n a  vez ? 
S i  No 
Recue r d e ,  e l  ser m 6 n  expos i t i vo 
quiza s e a  mas d i f i c i l  pero e s  
m u y  provec hoso . Ut i l ize mucho 
l a  B i b l i a  y s a c a  l a s  
d i v i s i o n e s  p r i n c i p a l es d e l  
m i smo p a sa j e .  
� .  l C u a l es son l o s  tres t i pos d e  p a s a j es l ar g o s  q u e  s e  ut i l iz a n  e n  
u n  ser m 6 n  expos i t i v o ?  < S i n o  recuerda ,  b u s q u e  e l  C u ad r a  d e  
R e p a s o  a l  f i n  d e  l a  l e cc i 6 n .  ) 
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e g r e s a mo s  u n a  vez mas a J u a n  1 5 : 1 - 1 7 .  A q u i  h a y  u n  e j e m p l o  d e  u n  
o s q ue j o  e x p o s i t i vo ,  s a c a d o  d e  e s t e  m i smo p a sa j e  q u e  y a  hemos u s a d o  
a r i a s  v e c e s  a n t e ri orment e :  
" J e s u s ,  N u e s t r a  V i d  V e r d a d era " 
J u a n  1 5 : 1 - 1 7  
I n t r o d u cc i 6 n  
I . Jesus sost i en e  l a  v i d a  esp i r i t u a l  < " Y o  soy l a  v i d ,  " v .  1 >  
I I .  E l  creyen t e  es c o n ec t a d o  a J esus < " v o s otros los 
pampanos , " v . S >  
I I I .  E l  c r e y e n t e  t i e n e  q u e  perma necer e n  Jesus < vs .  5 - 7 ) 
I V .  Los resu l t a d o s  d e  per m a n ec e r  e n  Jesus < vs .  5 - 7 ,  9 ,  
1 0 , 1 4 > 
C o n c l us i 6 n  
3 .  E st u d i e  J u a n  1 5 : 1 - 1 7  d e  n u e v o  y p o n g a  a l g u n a s  s u bd i v i s i ones 
d e b a j o  de c a d a  d i v i s i 6 n  p r i n c i p a l  en e l  bosqu e j o de a r r i ba . 
< Se r e v i s a r a en c l a s e .  l 
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A s i ,  hay u n  s i n  f i n  d e  
mensa j es q u e  u s t e d  p u e d e  
s a c a r  d e  l a  B i b l i a  en l a  
forma exposi t i v a . i Ha g a l o ! 
C U A D R O  DE R EP A SO 
E n  S E R M ONES E X P OS I T I VOS , l a  e n s e fi a n za se b a s a  e n  u n  p a s a j e  
l ar g o ,  y puede ser s a b r e : 
1 . U n a  h i s t o r i a  o p a r a bol a b i b l i ca ; 
2 .  U n  p a s a j e  l a r g o  q u e  desarro l l a  u n  sol o 
p e n s a m i e n t o ; o 
3 .  U n  c a p i t u l o  o l i bra entero < u n a  s er i e > .  
T A R E A S  OP C I ONALES 
1 .  Esco j a  u n o  d e  l o s  s i g u i en t e s  pasa j es y h a g a  u n  bosqu e j o 
comp l e t e .  
1 6  
I I  Cor . 3 : 5 - 8  
E f e s i o s  5 : 2 1 - 33 
E c l e s i a s t e s  9 : 1 - 1 2  
J u a n  1 7 : 20 - 24 
H echos 5 : 1 - 1 1  
J u a n  1 : 35 - 4 2  
2 .  Tra i g a  a l a  c l a se u n  bosqu e j o  hecho sabre u n  c a p i t u l o  
ent ero . S u g e r e n c i a s : 
Sa l mo 1 39 
Sa l m o  1 0 3  
) M P R O B A C I ONES D E  L EC C I ON 1 6  
S a n t i a g o  1 
Hebreos 1 1  
S a l mo 84 
Ga l at a s  5 
El s e rm 6 n  e x p os i t i vo 1 5 . U n  sol o tema c e n t r a l  
S a b r e  u n  pas a j e b i b l i c o  m a s  l a r g o  1 6 . No 
Serm 6 n  t ex t u a l y s er m 6 n  t e ma t i c o  1 7 . Un pasa j e  que d e sa rrol l a  
E l  s e r m 6 n  t em a t i c o  u n  s o l o  pens a m i ento 
E l  serm6n t e x t u a l  1 8 . Exp l i ca y a p l i c a  l a  v e r d a d  
Serm 6 n  e x pos i t i v o  1 9 . No 
H i s t or i a  o p a r a b o l a  b i b l i ca 2 0 . Los v ers i c u l os q u e  son 
P a s a j e  l ar g o  rel a c i on a d os con u n  sol o tema 
C a p i t u l o  o l i br a  e n t e r o  2 1 . Si et e  
L a  l epra 2 2 . Ref l e x i o n a n d o ,  orando,  
E l i s e o  pensando 
) .  E l  pecado 2 3 . S i  
L .  " El Er�or d e  N a a ma n " 2 4 . Solamente u n a  p a r t e  
2 .  8 25 . < Su s  prop i a s  i d e a s ) 
3. < En s u s  pro p i a s  p a l a bra s > 2 6 . Pred i c a r  u n a  e e r i e  
1 .  Ten emos q u e  a p l i c a r  l a  h i st o r i a  2 7 - 29 < Se r e v i s e r s  en la c l a se ) 
- 1 1 5 -
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hemos v i st o  
sermo n e s .  E n  
c o n s i d e r a r  c 6 mo 
( o  m a t e r i a l ) 
l o s  tres t i pos d e  
e s t a  l e c c i 6 n  v a mos a 
podemos c o l e c t a r  i d e a s  
p a r a  h acer v i v i r  los 
bos q ue j os que se prepa r a n .  Recuerde,  
q ue el bosqu e j o  e s  como u n  e s q u e l e t o  que 
neces i t a  c a r n e  p a r a  tener un cuerpo 
comp l et o . L a  " carne " p a r a  el bosqu e j o  
son ���--����� e ������������� q u e  e l  
pred i c a dor ���������-�� -���h2 � -±�g���� · 
Pero,  a n t e s  d e  s e g u i r ,  h a g a  u n  peque�o repaso a n o t a n do los tr es 
t i pos d e  sermones q ue hemos e s t u d i a d o : 
a .  
b .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
c · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------
� Que e s  la " ca r n e " para c u a l q u ier bosq ue j o  q u e  l o  da vida y a t r a e  
e l  i n t eres d e  l o s  oyent e s ?  
s t a s  i d e a s  e i l l u s t r a c i on e s  q u e  comp l et a n  el s e r m 6 n  v i e n e n  d e  v a r i e s  
u e n t e s . 
i H a y  q u e  t e n e r  l o s  o j os a b i ertos 1 
A .  C u a n d o  l eemos - l i bros e v a n g e l i cos 
- rev i s t a s  
- peri 6 d i cos 
B .  C u a n d o  escuch a mo s  - a otros pred i c a d ores 
- al r a d i o  
- a l a  t e l ev i s i 6 n  
C .  C u a n d o  e s t u d i a mo s  - l a  B i b l i a  
- l i bros t e o l 6 gi c o s  
- l i bros d e l  c o l e g i o  
D .  C u a n d o  observamos 
- l a  c on d u c t s  de otras personas 
- la v i d a  e n  la f a m i l i a 
- l a  n a t u r a l eza e n  e s t e  m u n d o  
- 1 1 6 -
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l Cu a les son l a s  c u a t r o  oport u n i d a d e s  q u e  t o d os tenemos para 
c o l ec t a r  ideas y mater i a l e s  p a r a  l os sermones : 
a .  b .  
c .  d .  
ebemos poner l a  B i b l i a  en primer l u g a r  e n  l a  l ec t ura . P e r o  
r e c u e n t a mente a l g a  l e i d o  en u n  per i 6 d i co o u n a  rev i s t a  n o s  
a c e  pensar o nos h a c e  e n t e n der a l g a  e n  l a  Bi b l i a .  
r g a n i z a c i on es e v a n g e l i cos pu bl i ca n  m u c h os l i bros muy b u e n o s  
a m b i en q u e  nos a y ud a n .  
1 7  
l Cu a l e s  son a l g u n a s  £ u e n t e s  d e  l e c t ure 
m a t er i a l  para un serm 6 n ? 
d e  donde podemos rec i b i r  
Pod emos rec i b i r  m u c h o  p a r  e s c u c h a r  
i en e n  u n  r a d i o  o u n  t e l e v i sor , pero 
otro pred i c ador de vez en c u a n d o .  
t a mb i e n l N o  t o d os 
t o d os podemos esc u c h a r  
l Cu a les s o n  t r e s  £ u e n t e s  d e  d o n d e  podemos s a c a r  i d e a s  s i mp l emen t e  
p o r  escucha r ?  
l a r a ,  l a  l ec t u r e  y p a l a br a s  d e  ot ros a y u d a n  much o ,  pero m u y  
�s i b l emente l a  £ u e n t e  pri n c i p a l  para n osotros es n u es t ro 
rop i o  e s t u d i o - - el est u d i o  d e  l a  B i b l i a  y d e  c u a l q u i er l i bra 
?o1 6 g i c o .  T a mb i e n  h a y  l i bros d e  c o l eg i o  y d e  la e s c ue l a  q u e  
roveen i l u s t r a ci on es m u y  bu e n a s .  
l Cu a l es s o n  a l g u n o s  l i bros q u e  podemos e s t u d i a r  p a ra e n con t r a r  
m a t er i a l  p a r a  e l  serm6 n ?  
l n a l me n t e ,  l a s  observ a c i on es d e  l a  v i d a  d i a r i a son m u y  
npor t a n t e s .  H a y  q u e  observer l a  c o n d u c t s  d e  otros , l a  v i da 
? l os h i j os en l a  c a s e , a u n  e l  v i en t o ,  el s o l , l a s  p l a n t a s  
l os a n i ma l e s .  Es d e c i r ,  t o d a  l a  n a t u ra l eza d e  e s t e  m u n d o  
) S  d e  m a t er i a l .  
- 1 1 7 -
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l Cu a l e s  son a l gu n a s  casas que d ebemos observer c u i d a dosamente 
p a r a  recibir i de a s  p a r a  e l  ser m 6 n ?  
. s i ,  !������· ����������· �����!����·  y ���������� l a  v i d a  d i ar i a ,  h a y  
t n  mo n t 6 n  d e  i n £orma c i 6 n ,  i d e a s  y m a t er i a l  para nuestros sermone s .  
'era e l  pred i c a d or b u e n a  s a b e  a notar e s t e s  i d e a s  y a r c h i v a r  sus 
t pu n t e s .  & No v a l e  l a  p e n a  encontrar una idea novedosa e n  una r e v i s t a  
r i  s e  o l v i d a  i n m ed i a t ame n t e l 
i .  l Qu e  d e be h a cer u n  pred i c a dor c u a n d o  encuentra u n a  i d e a  ut i l ?  
: i ,  es muy i mport a n t e  a n ot a r  y g u a r d e r  l os pun t as de i nt e r e s  q u e  
n co nt r a mos en l a  v i d a  d i a r i a  o en l a  l ecture o e n  el est u d i o .  H a y  
q u i  t r e e  metodos s i mp l es p a r a  u n  a rc h i ve d e  m a t e r i a l : 
P a r a  u n  A rc h i v e  d e  ma t e r i a l  para sermon es : 
1 .  C u a d e rnos de a pu n t es 
2 .  Sabres grandes con t i tu l os ,  c a d a  
u n o  c o n  p a p e l e t a s  d e  a pu n t es 
a d en t r o .  
3 .  " Fo l d eres " e n  arden a l £ a bet i co 
g u a r d a dos en un cart 6 n  o en u n  
c a j 6 n ,  segun s u  gust o .  
1 metoda m a s  sen c i l l o  e s  comprar u n o s  c u a d e rnos 
deas que se e n c u e n t r a n . Puede ser u n a  cosa del 
xper i e n c i a  durante u n  v i a j e , una i l u s t r a c i 6 n  de 
ue a not a r l o  en e l  c u a d e r n o .  
s i mp l es y a no t a r  l a s  
ra d i o ,  u n a  
otro pre d i c a d or . H a y  
l Cu a l  e s e l  m e t o d a  m a s  s e nc i l l o  p a r a  arch i v a r  m a teri a l  para u n  
serm 6 n ?  
- 1 1 8 -
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i u s t ed q u i ere t r a ba j ar u n  poco m a s ,  puede t e n e r  t i t u l os p a r a  l o s  
u a d e r n o s .  P u e d e  h a be r  u n  c u a derno para ideas d e  l a  C i en c i a ,  o t r o  
a r a  Doct r i n e s ,  otro c u a de r n o  pa ra i l ust r a c i ones d e  l a  V i d a  F a m i l i a r .  
0 .  l C u a l es son a l g u n os t i t u l os q u e  u s t ed puede poner e n  l os 
c u a d ernos p a r a  o r d e n a r  un poco l a s  mater i a l es que s e  encue n t r a n ? 
n t o n c e s ,  poco a poco u s t e d  puede c o l e c t a r  mucha materi a l  para s u s  
ermones f u t u r e s . P a r a  el me j o r uso de l a  mater i a l  h a y  q u e  g u a r d e r  
as c u a d ernos l i m p i o s  y orden ados . 
1 .  6 Qu e  debe h a c e r  u s t ed con su " a rc h i v e "  de m a t e ri a l ? 
os otros dos metodos son c on sabres gra ndes o con " f o l d e r e s " en arden 
l f a b e t i c o . En c u a l q u i er d e  l os tres metodos es buena poner t i t u l os y 
r g a n i z a r  l a s  i d e a s  s e g u n  su d e s e o  e i nt eres person a l . 
2 .  6 Es buena org a n i z e r  l a s  i d e a s  segun c i e r t a s  tema s ,  o me j or 
s i mp l em e n t e  a n o t a r  l a  i d e a ?  
3 .  6 Cu a l es son l os t r e s  metodos q u e  s e  pueden u s a r  p a r a  o rg a n i z e r  y 
a r c h i v a r  m a t e r i a l es ? 
3 i ,  h er m a n o ,  e l  a rc h i v e  s i r v e  p a r a  c o l e c t a r  y g u a r d a r  i d e a s ,  
l u s t r a c i ones , i nf o r ma c i 6 n  y observ a c i on e s .  Puede s e r  m u y  senc i l l o  y 
� n  b a s t a n t e  u t i l i 
q .  P a r a  q u e  s i rv e  e l  a r c h i v e  d e  m a t er i a l es ?  
-
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5 .  P a r a  r e p a s a r ,  a n o t e  dos fuentes d e  l e c t u r a  d e  donde podemos 
s a c a r  m a t e r i a l : 
6 .  A n o t e  d o s  f u e n t e s  d e  d o n d e  s a c a mos i d e a s  e s c u c h a n d o : 
7 .  C u a l e s s on dos t i pos de l i bros q u e  podemos est u d i a r p a r a  
e n c o n t r a r  m a t e r i a l ? 
B .  & C u a l e s  son a l g u n a s  c a s a s  q u e  podemos observar p a r a  r e c i b i r  i d e a s  
p a r a  sermon e s ? 
C U A DRO DE R E P A S O  
1 .  H a y  mu c h a s  fu ent es d e  m a t e r i a l  p a r a  l o s  s e r mones : 
A .  L a  l ec t u r a  < de l i br os ,  r e v i st a s ,  peri 6 d i cos > 
B .  Par e s c u c h a r  ( a  o t ro s  pred i ca do r e s ,  a l  r a d i o  o a 
l a  t e l e v i s i 6 n > 
C .  El  est u d i o  < d e l a  B i b l i a ,  d e  l i bros t e o l 6 g i cos o 
d e l  c o l eg i o > 
D .  L a s  obse r v a c i on e s  ( d e l a  f a mi l i a ,  d e  o t r a s  
person a s ,  o d e  l a  n a t u r a l ez a ) 
2 .  E l  a r c h i v o s i r v e  p a r a  c o l ec t a r  y g u a r d e r  l a s  mater i a l e s  
( i d e a s > p a r a  l os sermon e s . 
3 .  E l  a r c h i v o  puede s e r  p a r  med i a  d e : 
A .  C u a d ernos s i mp l e s . 
B .  Sabres g r a n d e s  con t i t u l os 
C .  " Fo l d e re s " . en a r d e n  a l fa b� t i c o .  
- 1 20 -
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T A R E A S  OPC I O N A L E S  
1 .  T r a er a l a  c l a s e  su e j emp l o  de a r c h i v e  
< se a  c u ad e r n os , sabres o a l g u n  otro 
s i st em a .  ) 
2 .  H a cer u n a  l i st a  d e  l i bros e v a n g e l i cos 
que u s t e d  ha l e i d o .  ;, Cu a l es le h a n  
a y ud a d o  c o n  m a t e r i a l  p a r a  sermon es ? 
3 .  H a c e r  u n a  l i st a  d e  l i t er a ture e n  a y m a r a  
o q u e c h u a  q u e  se r i a  b u e n a s  mater i a l es 
p a r a  sermon e s . 
O M P R O B A C I ON ES DE LEC C I O N  1 7  
1 .  Serm 6 n  t e x t u a l  
Serm 6 n  t emat i c o  
S er m 6 n  expos i t i vo 
2 .  L a s  i d e a s  e i l u s t r a t a c i ones q u e  e l  pred i c a dor e n c u e n t r a  en 
muchos l ug a res 
3 .  C u a n d o  l eemos 
c u a n d o  escucha mos 
cuando est u d i amos 
cuando observa mos 
4 .  Li bras e v a n g e l i co s ,  r ev i s t a s ,  per i 6 d i cos 
5 .  D e  otros pred i ca d ores , d e l  rad i o  y d e  l a  t e l ev i s i 6 n  
6 .  L a  B i b l i a ,  l i bros t e o l 6 g i co s ,  l i bros d e l  c o l eg i o  
7 .  L a  con d u c t s  d e  o t r a s ,  l a  v i d a  d e  l a  f a mi l i a  
l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  m u n d o  
8 .  D e b e  a n ot a r  la i d e a  y a r ch i v a r  su s a pu n t e s  
9 .  C u a dernos d e  a p u n t es 
0 . ( su s  propi a s  i d e a s > 
1 .  H a y  q u e  g u a r d a r l o  l i m p i o  y orden a d o  
2 .  E s  buena org a n i z e r  segun c i er t a s  t e m a s  
3 .  C u a dernos , sabres g r a n d e s  o " f o l d eres " en arden a l f a b e t i c o  
4 .  P a r a  c o l e c t a r  y g u a r d e r  ma t e r i a l  
5 - 1 8  ( sus propi a s  i d e a s ) 
- 1 2 1 -
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a h e m o s  c u m p l i do o t r o  p a so g r a n d e  
n e l  e st u d i o  d e  l a  h o m i l e t i c s . 
�mos v i s t a  q ue h a y  v a r i e s  m a n e r a s  
� p r e p a r a r  sermo n e s .  U n  pastor n o  
� b e  s e r  s a t i s £ ec h o  a seg u i r  
o m i n g o  t r a s  d o m i n g o  h a c i e n d a  e l  
i s mo t i po d e  men sa j e . U s t e d  t i e n e  
u e  c r ecer y c o n t i n u e r  a pre n d i e n d o .  
n a  v e z  e s c u c h e  a un p a stor d e c i r : 
Yo e s t o y  l e ye n d o  l a  B i b l i a .  N o  
� n g o  q u e  h a c e r  m a s .  " C l aro q u e  e s  
mpor t a n t i s i mo l e e r  l a  B i b l i a ,  perc 
osot r o s ,  los p a s t o res , t enemos q u e  
s e e r  m a s  q u e  e s o  p a r a  pr e d i c a r  
orr e c t a m en t e .  Tenemos que 
3 t i mu l a r  y a n i ma r  a l o s  o y e n t e s  a 
�j o r a r  s u s  v i d a s  e sp i r i t u a l e s .  
L a  m a nera d e  h ac e r  esto e s  s e gu i r  
n e l  e s t u d i o  y e n  l a  o r ac i 6 n ! 
�CC I O N  1 3  - EL ESTU D I O  B I BL I CO 
R e p a semos l o  q u e  hemos e s t u d i a d o  e n  l a  Lecc i 6 n  1 3  sabre � l  
Est u d i o  B i b l i c o : 
A no t �  l os c u a t r o  p e s o s  para es t u d i a r  l a  B i b l i a  con ex i t o : 
< Lecc i 6 n  1 3 ) 
A .  
B .  
c .  
D .  
� Es i mpor t a n t e  o r a r  y ped i r  l a  a y u d a  d e  D i e s  a l  come n z a r  n u estro 
e s t u d i o ? 
5 1  No 
- 1 2 2 -
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& Pa r  q u e  e s  i mpor t a n t e  segu i r  un p l a n  s i s t e ma t i co c o n  d i s c i pl i n e ? 
- - - - - - - - - - - - - -
< Su br a ye u n o . > 
A .  P o r q u e  e l  p r ed i c a d o r  us u a l me n t e  n e c es i ta c a s t i g o .  
B .  Porque el pred i c a d or t i en e  q u e  �������� s u  est u d i o ,  y n o  
d e j a r l o  a me d i a s .  
C .  P o r q u e  e l  pred i c a d or u s u a l mente e n c u e n t r a  n u e v a s  i d e a s  aun 
s i n  e s t u d i a r .  
U n  metoda d e  est u d i a r  e s  e s t u d i a r  u n  s o l o  v e rs i cu l o .  Busque 
Hechos 1 : 8 y h a g s  u n a  p e q u e � a  l i s t a  d e  p a l a br a s  i mp o r t a n t e s  d e  
ese v e r s i cu l o : 
& Cu a l  s e r i a  mas u t i l  s i  u s t ed d esea est u d i a r  u n  t ema b i b l i co ? 
< Su b r a y e  u n o . ) 
A .  U n  l i b r a  d e  t e o l og i a .  
B .  U n a  r e v i s t a  con f at e s . 
C .  U n a  concord a n c i a  b i b l i c a .  
T a m b i e n  podemos e s t u d i a r  pasa j es l a rgos o s u n  c a p i t u l os y l i bros 
enteros . B u s q u e  M a t e o  1 3 : 4 7 - 50 y e s c r i b a  una a p l i c a c i 6 n  para h o y  
en d i s  d e  l a  p a r a b o l a d e  l a  red . 
� C C I ON 1 4  - EL S E R M O N  T E X TU A L  - La l ecc i 6 n  14 nos e n se � 6  que h a y  
t r e s  t i pos d e  s e r mon e s .  
& Cu a l es s o n  l os t r e s  t i pos d e  sermo nes ? 
- 1 2 3 -
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I .  P o n g a  u n a  l i nea d e s d e  e l  t i po d e  s e r m 6 n a l a  £ r a se q u e  l e  
c orrespon d e : 
a .  S e r m 6 n  Text u a l  sabre u n  t e m a  c o n  v a ri es t ex t os 
b .  S e r m 6 n  Teme t i co sabre u n  pasa j e  mas l a r g o  
c .  S e r m 6 n  Expos i t i v o  s a b r e  un s o l o  vers i c u l o  
e m o s  v i st a  q u e  h a y  t r e s  t i pos d e  sermones t e xt u a l e s ,  p e r c  q u e  t odos 
e b a s a n  en un s o l o  p a s a j e  muy c or t e .  
l Cu e l  e s  l a  verd a d ,  tenemos q u e  s i empre u s e r  l a s  m i s m a s  p a l a br a s  
d e l  t e x t o  b i b l i co ,  o podemos u s a r  l a s  i d e a s  p e r o  c o n  nuest r a s  
prop i a s  p a l a br a s  t a mb i e n ? 
0 .  l C u e l  e s  l a  verd a d ,  tenemos q u e  m a n t e n e r  e l  arden d e  i d e a s  d e l  
t ex t o ,  o a v eces podemos c a m b i a r  e l  a r d en d e  i d e a s ?  
E C C I ON 1 5  - EL SER M ON TEM A T I CO En l a  Lecc i 6 n 1 5 , e s t u d i amos l os 
v a r i es t i pos d e  sermon e s  teme t i cos . 
1 .  Pong a u n  X p a r a  i n d i c a r  s i  s e  p u e d e  p r e p a r a r  un serm 6 n  teme t i c o ; 
a .  
- - - - -
sabre u n a  s o l a  p a l a b r a . 
b .  s abre un s o l o  v e r s i cu l o .  
- - - - -
c .  sabre u n a  doc t r i n e  bi b l i c a . 
- - - - -
d .  
- - - - -
sabre t o  do el c a p i t u l o  3 d e  S a n t i a g o .  
e .  sabre un tern a b a s a d o  e n  u n a  i d e a  0 t 6 pi co 
- - - - -
£ u e r a  de l a  B i bl i a .  
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.E CC I ON 1 6  - EL SERMON EXPOS I T I VO - Repasemos l a  l e c c i 6 n  1 6 ,  d o n d e  
e s t u d i amos el serm 6 n  exposi t i v o .  
2 .  6 C u a l  es corr e c t o ,  e l  se r m 6 n  e x po s i t i vo se b a s a  en u n  pasa j e  
l a rgo o en un s o l o  ve r s i c u l o ?  
3 .  P o n g a  u n  X p a r a  i n d i c a r  s i  s e  puede b a s a r  u n  serm6n e x pos i t i v o : 
a .  sabre u n a  s o l a  p a l a b r a . 
b .  sabre u n a  h i s t o r i a  o p a r a bol a b i b l i c a . 
c .  sabre un c a p i t u l o  ent ero . 
d .  sabre u n a  d o c t r i n e  bi b l i ca . 
e .  sabre e l  l i br a  d e  Col osenses . 
4 .  6 C 6 mo se l l a m a  l a  c o s t umbre d e  a v a n z a r  c a p i t u l o  por c a p i t u l o  por 
un l i bra de la B i bl i a  a t r a v e s  de v ar i o s  d omi n g o s ?  < L ec c i 6 n  1 6 ,  
numero 26 > 
ECC I ON 1 7  COLECTA N D O  I DE A S  E n  l a  Lecc i 6 n 1 7  v i mos q u e  el 
pred i c a d o r  t i ene que colectar y 
g u a r d e r  orden a d a mente l a s  mater i a l e s  
< i d e a s  e i l u s t r a c i on e s > para s u s  
sermones f u t u ros . 
5.  C u a l es son las c u a t ro f u e n t e s  p r i nc i pa l e s  d e  donde s a c a mos 
m a t er i a le s  p a r a  n ue s t ros sermo n e s .  < Cu adra d e  R e p a s o ,  l ecc i 6 n  
1 7 ) 
A .  
B .  
c. 
D .  
6 Pa r a  q u e  s i r v e  e l  a rc h i v o ?  < Lecc i 6 n  1 7 ,  n u me ro 1 4 > 
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7 .  P i en s e  u n  momen t a .  6 P u e d e  pensar d e  a l g u n s  cosa q u e  l e  h a  p a s a d o  
a u s t e d  h o y  d i s  q u e  p u e d e  serv i r  e n  un serm 6 n 7 A n 6 t e l a  a q u i : 
8 .  Tenemos q u e  recor d a r  y g u a r d a r  est a s  i d e a s  e i l us t ra c i on es . 
z C 6 m o  s e  l l a m a  e l  l u g a r  donde g u a r d a mos nuestros a p u n t e s ? 
9 .  z Cu a l  t i po d e  a r c h i v o  t i en e  usted o desea prepa r a r  u s ted ? 
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U n  bosque j o  e s  c omo una c a s e  
s i n  vent a n a s .  T i e n e  paredes 
pero n o  t i en e  luz a d en t r o . 
L a s  i l u st r a c i on e s  d e  un s e r m 6 n  
s o n  c o m o  v en t a n a s  q u e  d e j a n  
e n t r a r  l a  l u z .  
U n  bos q u e j o  s i n  i l u s t r a c i on e s  
es d i f i c i l  d e  entender . N o  
h a y  n i n g u n  p a s t o r  q u e  puede 
h a b l a r  par mucho t i empo y 
c a p t a r  l a  a t e n c i 6 n  d e  s u s  
o y e n t e s  s i n  i l u s t ra c i ones . E n  
e s t a  l e cc i 6 n v a mos a v e r  d e  
d 6 nd e  s e  p u e d e n  s a c a r  est e s  
i l us t r a c i ones y c 6 mo usa r l a s .  
6 Que son como v en t a n a s  y l u z  p a r a  e l  se r m 6 n ,  a yu d a n d o  a los 
oyentes a entender la e n s e � a n z a s ? 
6 Se p u e d e  m a n t en er la a t e nc i 6 n  e i n t e r e s  d e  l o s  o y e n t e s  s i n  
ut i l i z e r  b u e n a s  i l u s t r a c i o n e s ? 
S i  N o  
6 P a r a  q u e  s i rven l a s  i l u st r a c ione s ?  
A .  S i r ve n  p a r a  ��!���� u n a  e n s e � a n z a . 
B .  S i rven p a r e a  9��e�����-!������ e n  l a  e n s e � a n z a .  
C .  S i rven p a r a  a y u d a r  recorder l a  e n s e �a nz a .  
E n  p r i mer l ug e r ,  l a  i l u st r a c i 6 n  a c l a r a  l a  v e r d a d  
q ue se e n s e �a .  Par e j em p l o : 
E n s e � a nz a : 
I l u s t r a c i 6 n : 
L a  oscur i d a d  e sp i r i t u a l  e s  q u i t a d o  par 
C r i sto,  l a  " Lu z  d e l  M u n d o .  " 
C r i s t o  br i l l a como l a  l u z  d e  u n a  v e l a .  
como u n a  l am p a r a  q u e  i l u m i n a  u n  c u a r to 
oscuro . 
- 1 27 -
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I .  E n  e s t a  i l u s t r ac i 6 n ,  & Cr i s t o  e s  p a r a c i d a  a c u a l es co s a s ?  
: 1  p r e d i c ad o r  a u n  pod r i a  t r a e r  u n a  v e l a  o u n a  l ampara a l  p u l p i t o  para 
�!���� q u e  C r i st o  br i l l a e i l u m i n a  n u e s t r a  v i d a  e s p i r i t u a l .  
& Qu e  h a c e  C r i s t o  q u e  t a mb i e n  h a ce u n a  v e l a  o u n a  l a m p a r a ? 
& Segun e l  pri mer u s c  d e  l a s  i l u s t r a c i ones , q u e  h a c e  l a  
i l u s t ra c i 6 n  para l a  e n s e ft a n z a ? 
A c l a r a r "  q u i ere d ec i r ,  " poner en c l a re " o " ex p l i c a r " .  
l u s t r a c i 6 n  brev e v a l e  mu c h a s  p a l a br a s  con£usas ! 
j U n e  
& Qu e  q u i ere d ec i r  q u e  u n a  i l u s t ra c i 6 n  p u e d e  a c l a r a r  l a  enseft a n z a ? 
------J>El seg u n d o  u sc d e  l a  i l u st r a c i 6 n  es p a r a  q��p����� 
' !������ e n  l a  e n s e ft a n z a . S i  u s t e d  c a p t a  e l  interes d e  
------- l o s  oyen t e s ,  e l l o s  v a n  a e n t e nd er mucho me j or .  A q u i  
h a y  o t r o  e j em pl o : 
E n s eft a n z a : 
I l u s t r a c i 6 n : 
E s  pe l i groso con£ i a r  en l a s  r i q u e z a s  d e  est e 
m u n d o .  
a .  C on t a r  l a  p a r a b o l a d e l  hombre r i c o  
< Lu c a s  1 2 : 1 6 - 2 1 > 
b .  C en t e r  l a  h i st o r i a  d e  a l g u n  h ombre r i c o  
o £ a mo s o  d e  s u  pa i s  q u e  mu r i 6 .  S u  
r i q u ez a  n o  l e  a y u d 6  n a d a  e n  el meme n t o  
d e  a n g u st i a .  
& Que e s  e l  s e g u n d o  u s c  d e  l a  i l us t r a c i 6 n ?  
- 1 28 -
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� Cu a l  es m a s  i nteresa n t e  a los hermanos , u n a  e x pl i c a c i 6 n  sees o 
u n a  h is t o r i a ?  
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i ,  y o  creo q u e  u n a  h i st o r i a  d e  l a  B i b l i a  o a u n  de l a  a c tu a l i d a d  es 
as i n t e resa n t e  que u n a  exhort a c i 6 n  con t ra la r i q u e z a . Todo el mundo 
scucha a u n a  h i s t o r i a  pero d u erme cuando se a l a r g a  l a  expl i ca c i 6 n . 
Segun e l  e j e m p l o  d e  a r r i b a ,  � qu e  i l u st r a c i 6 n  se puede u t i l i z e r  
p a r a  despert a r  i n t eres sabre e l  pe l i gro d e  con £ i a r  e n  l a s  
r i qu e za s ?  
0 .  � P a r a  q u e  s i rv e  l a  p a r a b o l a  d e l  hombre r i c o  o l a  i l u s t r a c i 6 n  de 
un hombre rico o £a moso ? 
� El t e r c er uso d e  una i l u s t r a c i 6 n  es para a y u d a r  
• 
--- � record e r  l a  e n s e � a n z a . A u n  h a b l an d o  c o n  m u c h a  £uerza , 
 �l
-p��ctic a d o r  a veces no puede h a cer a l os oyentes 
record e r .  P e r o  una i l u s t r a c i 6 n  puede q u ed a r  
perma n e n t a me n t e e n  sus men t e s .  P o r  e j empl o : 
E n s e � a n z a : C r i s t o  v i n o  a b u s c a r  a los perd i d os . 
I l u s t r a c i 6 n : " Un a  vez p e r d i  mi c a r n e t  d e  i d e n t i d a d . 
B u s q u e  d i l i gen temente en t od a s  p a rt e s  
- - en l os bol s i l los , en l o s  c a j o n e s  y en el 
suel o .  Despues d e  dos hares d e  b u s q u ed a ,  l o  
e n c o n t r e  d e n t r o  d e  u n  l i bra y d e b a j o  d e  l a  
c a rn a l "  
1 .  � Pu e d e  ·u n a  i l u s t r a c i 6 n a y u d a r  recorder l a  e n s e � a n z a ? 
S i  N o  
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i ,  la i l u s t r a c i 6 n queda e n  l a  mente d e l  oyent e .  En e s t e  caso,  
odemos i m a g i n a r  m u y  c l a r a me n t e  e l  pred i c a dor b u s c a n d o  por aqui y por 
l l a  por su c a r n e t .  I g u a lme n t e ,  Cr i s t o  bus c a  a los per d i do s  con m u c h a  
i l i ge n c i a  y p a c i e nc i a . 
2 .  l Qu e  e s  e l  t ercer u so d e  l a  i l u s t r a c i 6 n ?  
3 .  6 P u e d e  u st e d  pensar e n  o t r a  i l u s t ra c i 6 n  p a r a  l a  e n s e � a n z a  q u e  
C r i s t o  v i no a b u sc a r  a los perd i d o s ?  
Escr i b a l o  a q u i : 
4 .  Y a  hemos v i s t a  q u e  l a s  i l u s t r a c i o n e s  t ie n e n  tres usos muy 
i mpor t a n t e s .  6 C u a l es son estos tres usos de las i l u s t r a c i o n e s ?  
A .  
8 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
e l  p r e d i c a dor a le r t a  h a l l a  i l u s t r a c i o n e s  d e  
v a r i ed a d  d e  £ u e n t e s .  E n  v e r da d ,  c u a l q u ie r a  
c o s a  q u e  s e  o y e ,  q u e  se v e ,  q u e  se toea , a u n  todo e l  
concoc i m i e n t o  p u e d e  serv i r  como u n a  i l u s t r a c i 6 n .  
F UENTES D E  I LUSTR A C I O N E S  
- Acont e c i m i e n t o s  e n  l a  v i d a  d i ar i a  
- L a  B i b l i a  
- A n i ma le s  y p l a n t a s  
An�---���======�- Not i c i a s  d e l  per i 6 d ic o  
- L o s  d eportee 
- L a  h i st o r i a  d e  l a  p a tr i a  y l a  h i s t o r i a 
d e  l a  i g l e s i a  
- N o ve l a s ,  poem a s  o h i mn o s  
- La i ma g i n ac i 6 n  y p en s a m i e n t os 
person a l es 
- 1 30 -
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s t e d  p u e d e  v e r  q u e  l a  l i s t a  e s  g r a n d e ,  y e s t o  n o  es t od o .  P od emos 
a c a r  i l u s t r a c i on e s  d e  todo lo que a f e c t a  a su v i d a  y l a s  v i d a s  de l os 
e r m a n o s  de l a  i g l e s i a .  
5 .  6 De d 6 n d e  p od emos s a c a r  i l u s t r a c i o n es para u n  serm 6 n ? 
s m u y  b u e n a  h a c e r  i l u s t r a c i on es v i s u a l e s ,  o s e a n ,  i l u s t ra c i ones q u e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e v e n  c o n  l o s  o j o s .  Puede t r a e r  u n a  p l a n t s ,  a l guna p r en d a , u o b j eto 
ara most r a r  a l g a  a l o s  oyentes . 
6 . l Qu e  q u i ere dec i r  una i l u s t ra c i 6 n  " v i s u a l " ?  
n c u a d ro d e  u n a  ove j a ,  par e j empl o ,  puede a y u d a r  a los oyentes pen s a r  
e l a  ov e j a  m e n s a  y obe d i en t e ,  t a l  c o m o  d e b e  ser e l  c r e y e n t e  f i e l . 
7 .  l Qu e  puede serv i r  como u n a  i l u s t r a c i 6n v i s u a l  d e  l a  obed i e n c i a  y 
l a  h u m i l d a d ? 
8 .  C r i s t o  u t i l i z 6  l a s  i l u s t ra c i ones v i su a l es muc h a s  vece s .  Lea 
M a t eo 1 8 : 1 - 5 .  l Qu e  empl e 6  C r i s t o  como i l u s t r a c i 6 n  v i su a l  en esta 
o c a s i 6 n ?  
9 .  J e s u s  n o  s i mpl emente exh ort 6 a s u s  d i sc i pu lo s  con p a l a br a s  d e  ser 
h u m i l de s ,  s i n o  l e s  mos t r 6  a l g a  p a r a  a y u d a r l es recor d e r  mej o r . 
6 Qu e  t i po d e  i l u s t ra c i 6 n  u t i l i z 6  J es u s  en M a t eo 1 8 : 1 - 5 ?  
embien J e s u s  u t i l i z 6  i l u s t r a c i on e s  n a rr a t i v e s .  Est e s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o n  p a r a bo l a s ,  c u e n t o s ,  e h i s t or i e s .  H a b l 6 d e  u n  
emb r a do r  con su s e mi l l a . H a bl 6 d e  l ev a d u r a  en l a  m a s a  
e h a r i n a  · y d e  u n a  o v e j a p e rd i d a ,  d e  u n  t e soro 
scon d i d o  y d e  una s e mi l l a  d e  most a z a . C a d a  h i s t o r i a  
o n t e n i a  u n a  e n s e � a nz a .  
- 1 3 1 -
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�0 . l Qu e  q u i e r e  d ec i r  i l u s t r a c i on e s  " na r r at i v e s " ?  
: 1 .  l, C u a les son a l g u n a s  d e  l a s  i l u st r a c iones n arrat i v e s  q u e  J e s u s  
u t i l i z 6  p a r a  pre d i c a r ? 
l g u n a s  d e  l a s  mej ores h i s t o r i e s  v i enen d e  l a  B i bl i a ,  pero h a y  o t ros 
ue se encuentran en los per i 6 d i cos , de la h i st o r i a  p a s a d a  o d e  
o v e l a s q u e  son muy buen a s . 
2 .  l, Ad e m a s  d e  l a  B i b l i a ,  d e  d 6 n d e  podemos encontrar i l u s t r a c i ones 
n a r ra t i v e s  para un serm 6 n ? 
a h e mos v i s t a  l a  � ���������� -������ y l a  �����������-��������� � H a y  
a m b i en l a  i l u s t r a c i 6 n  a n e c d ot e . L a  a n e c d o t e  es u n a  h i s t o r i a  d e  b u e n  
u m o r ,  aun c h i stosa , q u e  nos h a ce pen s a r .  
or e j emp l o : 
H a b i a un c a mp e s i n o  q u e  t e n i a  u n  perro m u y  
b r a v o .  C u i d a ba bi en l a  c a s a . U n  d i a  e l  
c a mpe s i n o  f u e  al m i s i on er o  d i c i e n d o  q u e  t en i a  
u n  probl ema . S u  perro s e  h a b i a  c om i d o  
a l g u n a s  h o j a s  d e  s u  B i bl i a . 
E l  m i s i on e ro l e  con s o 1 6 d i c i e n d o  q u e  l a  
p er d i d a  n o  era muy g r a n d e  porque podri a 
v e n d e r l e  o t r a  B i bl i a  por poco d i n e r o .  E l  
c a mp es i n o  a c l a r 6  q u e  n o  se preocupaba d e  s u  
B i bl i a  s i n o  d e  s u  perro.  E l  h a b i a  observ a d o  
q u e  l a  B i b l i a  h i zo v o l v e r  m a n s o s  a h ombres 
muy m a l os y n o  q u i so que su m a g n i f i c o  perro 
s e  v o l v i es e  m a n s o .  
3 .  l, C 6 mo s e  l l a ma e s t e  t i po d e  i l us t r ac i 6 n ?  
4 .  l, C 6 m o  e s  l a  i l u s t ra c i 6 n  a n e cd o t e , ent once s ,  a l g a  m u y  s e r i o  o 
u e d e  ser d e  buen h u mo r ? 
- 1 32 -
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i ,  l a  i l u s t r a c i 6 n p u e d e  ser d e  buen humor,  a u n  c h i st o s a ,  p e r c  t i en e  
u e  h a ce r n o s  p e n s a r  t a mb i � n . 
1 9  
5 .  6 Qu �  £ u e  l a  preoc u pa c i 6 n  del ca mpe s i n o  en l a  h i st o r i a  d e  a r r i ba ? 
e s p u � s  d e  c a n t e r  u n a  h i st o r i a  a s i , el pred i c a d o r  puede a p l i c a r  l a  
e r d a d  d e  q u e  l a  B i b l i a  t i en e  p o d e r  e n  nu est r a s  v i d a s .  La B i bl i a  
a m b i a e l  hombre m a l o  a ser m a n s e ,  e l  l a d r 6 n  v u e l v e  h on e s t o ,  e l  
e n t i roso d e j a s u  men t i r a ,  e l  q u e  sen t i a  od i c  y a  muestra a mo r . 
6 .  Esc r i b a u n a  b r e v e  apl i c a c i 6 n  p a r a  l a  i l u s t r a c i 6 n  a n �c d o t a  s abre 
el perro q u e  com i 6  l a s  h o j a s  d e  la B i bl i a . 
7 .  6 C 6 mo se l l a ma l a  i l u s t ra c i 6 n  d e  buen humor , aun c h i s t os a ,  q u e  
puede serv i r  p a r a  h a c e rnos pen s a r  d e  una c o s a  seri a ?  
i n a l me n t e ,  h a y  o t r o  t i po d e  i l u s t ra c i 6 n  q u e  s e  l l a ma l a  i l u st r a c i 6 n  
3 .  
Exp l i camos que u n a  c o s a  es como o t r a  c o s a .  
P ar e j e m p l o : " E l c r e y e n t e  es l a  s a l  d e  l a  t i e r ra . " 
" L a Tri n i d a d  e s  c omo u n  t r i a n gu l o .  " 
" Cr i s t o  es u n  buen p a s t o r . " 
" El e v a n g e l i c  es como u n  tesoro m u y  
p r e c i o s o .  " 
" Los £ a l so s  maestros son como l obes r a p a c es . " 
U s t e d  p u e d e  h a c e r  s u s  prop i a s  compa r a c i o n e s .  
s i g u i en t es en s u s  prop i a s  p a l a br a s : 
Compl et e  l os 
a .  E l  p e c a d o  e s  como 
b .  L a  seg u n d a  v e n i d a  d e  C r i s t o  vendra como 
c .  L a  B i b l i a  e s  como 
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9 .  & C 6 mo s e  l l a m a  e s t e  u l t i mo t i po d e  i l u st r a c i 6 n  q u e  u sa u n a  cosa 
p a r a  e x p l i c a r  otra cosa ? 
�s c u a t ro t i po s  d e  i l u s t r a c i on es son u t i l e s  y es buena u t i l i ze r  todos 
::.> vez en c u a n d o .  
} .  Como r e p a s o ,  esc r i ba l os c u a t ro t i pos de i l u s t ra c i on e s  q u e  h emos 
e stu d i a do a q u i : 
A .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
B .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
c . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
0 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C U A D R O  D E  R E P A S O  
1 .  L a s  i l u s t r a c i on es e n  e l  s e r m 6 n  s i rven : 
A .  
B .  
c .  
P a r a  a c l a r a r  u n a  e n s e ft a n z a  ( pa r a  q u e  compren d a n > 
- - - - - - -
P a r a  Q��E��� ��-�!_!������ ( pa r a  q u e  e s c u chen ) 
P a r a  a y u d a r l es ��9Q�Q�� ( pa r a  q u e  q u ed e n  
p e r m a n e nt e > 
2 .  H a y  mu c h a s  £ u e n t e s  d e  i l u st r a c i ones y i n c l u y en 
c u a l q u i e r a  cosa q u e  s e  a y e ,  q u e  s e  v e  o q u e  se t oe a . 
3 .  H a y  c u a t ro t i pos de i l u st ra c i o n e s  
A .  I l u s t r a c i on e s  v i s u a l es 
B .  I l us t r a c i on es n a r r a t i v e s  
c .  I l u s t r a c i o n e s  a ne c d o t e s  
D .  I l us t r a c i o n e s  d e  comparac i 6 n 
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Busque i l us t r a c i o n e s  para las s i g u i e n t e s  oc a s i on es : 
A .  E s t e  pred i c a n d o  sabre l a  s a b i d u r i a  d e  D i o s .  
l a  c i e n c i a  q u e  a c l a r a  l a  s a b i d u r i a  d e  D i o s .  
B u s q u e  a l ga d e  
B .  U n a  i l u st ra c i 6 n  u t i l i za n d o  e l  cu erpo h u ma n o  como e j emp l o  d e  
l a  i mpor t a n c i a  d e  c a d a  mi embro e n  l a  I g l esi a .  
C .  U n a  i l u s t ra c i 6 n  d e  s u  prop i a  comun i d a d  q u e  mues t r a  el poder 
d e  D i os en este mu n d o .  
U PL E M ENTO a l a  Lecc i 6 n  1 9  
u i d a d o ,  h e r m a n o ,  e n  e l  u s a  d e  l a s  i l u st r a c i o n e s .  C o m o  h emos d i c h o ,  
1 p u l p i t o  debe s e r  p a r a  d a r  el mensa j e  d e  D i o s ,  n o  para h a cerse 
6 mi c o . 
H a y  tree conse j o s  q u e  d ebemos o b s e r v e r  en el uso d e  
l u s t r a c i on e s : 
1 .  Debemos 
para a c l ar a r ,  
recor d e r .  
u s e r  u n a  i l u s t r ac i 6n s o l a me n t e  s i  s e a  necesa ri a 
p a r a  despert a r  el i nteres o p a r a  a y u d a r l e s  
N o  d ebemos a g r eg a r  i l u st r a c i on e s  s i m p l e mente p a r a  ha cer 
reir a los h e r ma nos . 
Debe h e be r  u n a  r el a c i 6 n  b i en c l a ra entre l a  i l ustrac i 6 n 
�
2. 
 y l a  e n s e f'i a n z a .  
Si l a  i l u s t ra c i 6 n  n o  es m u y  c l a r a ,  d e b e  buscar otra 
i l u s t r a c i 6 n .  
L a  i l u s t ra c i 6 n  d ebe s e r  a l g a  c on o c i d a  por l os oyent es . 
i pred i c a mo s  e n  e l  c a mp o , m e j o r  s a c a r  i l u st r a c i on e s  d e l  c a mpo t a l  
�mo a n i ma l es ,  p l a n t a s ,  r e l a c i ones £ a m i l i a r e s , e t c . S i  pred i camos en 
na m i n a ,  s er i a  b u e n a  u s a r  i l u s t r a c i o n e s  s abre m i n e ra l es , sabre l a  
scu r i d a d  d e l  i n t e r i or d e  l a  m i n e ,  d e l  t r a ba j o  a r d u o  d e  l o s  mineros , 
t c .  
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L a s  i l u s t r a c i o n e s  
No 
C omo una l u z  de v e l a ,  como u n a  l a mpara 
Br i l l a  e i l u m i n a  
A c l a r a  l a  e n se � a n z a  
o expl i c a  l a  e n s e � a n z a  
i n t en?s 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
B .  
9 .  
Pone e n  c l a r a ,  
P a r a  d e s p e r t a r  
U n a  h i s t o r i a  
L a  p a l a br a  d e l  h ombre r i c o ,  o u n a  h i st o r i a  d e  o t ro 
h ombre r i c o  
S i rve p a r a  d es p er t a r  e l  i n t e r es 
S i  
P a r a  a y u d a r  recor d e r  
( Su prop i a  i l u s t r a c i 6 n > 
0 .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
P a r a  a c l a r a r ,  pa r a  d e s p e r t a r  el i n t eres , p a r a  a y u d a r  rec ord e r  
D e  todo l o  q u e  a £ e c t a  a l a  v i d a  y l a s  v i d a s  d e  l os o y e n tes 
6 .  
7 .  
B .  
9 .  
0 .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
( o  a l ga p arec i do > 
A l g a  que se v e  c o n  l o s  o j o s  
Un c u a d r o  d e  u n a  ove j a 
Un n i � o  
U n a  i l u s t r ac i 6 n  v i s u a l  
U n a  parabo l a , c u e n t o  o h i s t o r i a  
P a r a bo l a s  s a b r e  e l  sembra d o r , l a  l ev a d u r a , 
De l os per i 6 d i c o s ,  d e  l a  h i st o r i a p a s a d a ,  
La i l u s t ra c i 6 n  a n e c d o t a  
P u e d e  ser d e  b u en hu mor o c h i stoso 
5 .  S u  perro 
6 .  ( Sus prop i a s  i d e a s > 
7 .  L a  a n e c d o t a  
B .  ( Su s  prop i a s  i d e a s ) 
9 .  I l u s t r a c i 6 n d e  compa r a c i 6 n  
l a  ove j a  p e rd i d a , 
d e  n ov e l a s ,  e t c . 
0 .  V i s u a l e s ,  n a rr a t i v e s ,  a n e c d o t e s ,  d e  comp a r a c i 6 n  
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l P a r a  qu� s i rven las i l u s t r a c i on es ? 
En l a s  p r 6 x i ma s  dos l ec c i on e s ,  
v a mos a c o n s i d e r a r  a l gunos 
a u x i l i os p a ra el pred i c ador : 
l a  concord a n c i a ,  l a s  
referen c i a s  m a rg i n a les , e l  
d i cc i on a r i o  b i b l i co y e l  
comen t a ri o .  V eremos para q u �  
s i rven y c 6 mo u t i l i za r l o s . 
P e r o ,  p r i meramente 
peque�o repaso 
l ecci 6 n  1 9 .  
h aremos un 
s abre l a  
A .  P a r a  
_
_ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _  
l a  verd a d  q u e  s e  ense � a .  
B .  P a r a  --------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - d e  l o s  o y e n t e s .  
C .  P a r a  a y u d a r l e s  - - - - - - - - ---- - - - - - -------- l a  ver d a d  ense � a d a . 
l Q u� son l o s  c u a t ro t i pos de i l u s t r a c i on e s ? 
A .  
B .  
c .  
D .  
Esc r i b a  u n  e j em p l o  d e  u n a  i l u s t r a c i 6 n  d e  compa ra c i 6 n : 
' r e p a r a r  sermones no e s  f a c i l ,  
•ro p u e d e  t ra e r  m u c h o  g ozo y m u c h a  
· nd i c i 6 n ! M a s  prepa r ac i 6 n  t r e e  
. s  b e nd i c i 6 n .  H a y  v a r i os a u x i l i o s  
. r a  a y u d a r  e n  l a  p r e p a r ac i 6 n  y l a  
' n co r d a n c i a. b i b l i c a  e s  e l  p r i mero 
.e e s t u d i a r e m o s .  
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. a  c o nc o rd a n c i a  b i b l i ca es u n a  l i st a  d e  p a l a b r a s  c l a ve s  c o n  l a s  c i t e s  
l i b l i c a s  d o n d e  s e  e n c u en t r a n .  
� .  ;, T i e n e  ust e d  u n a  concor d a n c i a  e n  s u  B i b l i a  o a p a r t e ?  
S i  No 
; 1  u s t e d  no t i e n e  una concord a n c i a ,  a v i se a s u  profesor 
' p i d a  una e x p l i c ac i 6 n a d i c i on a l  en l a  c l a s e .  
i .  ;, Qu �  e s  u n a  concor d a n c i a  b i b l i c a ? 
_ _ _
_
_ _ _ _ _
_ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
2 .  
Uses d e  l a  concord a n c i a  
S i rve para e n c o n t r a r  t e x t o s  
a pr op i a d o s  s a b r e  a l g u n  t e ma . 
S i rv e  p a r a  l o c a l i za r  u n  v e rs i c u l o  
c o n  refe ren c i a  desconoc i d a . 
'recu e n t a m e n t e  v i en e  u n  t e m a  a l a  men t e ,  
· e l a c i on ados . Podemos b u s c a r  este t e m a  
leq u eft a  l i st a  d e  vers i c u l os a p r op i a d os . 
y d es e a mos a l g u n o s  textos 
en l a  concord a n c i a  y h a c e r  u n a  
• .  ;, Qu �  a u x i l i o  podemos u s a r  p a r a  b u s c a r  v e rs i c u l os sabre a l gun t e m a  
espec i a l ?  
D i g a mo s  q u e  u s t e d  q u i ere t o c a r a l  t e ma d e  " l a s a n t i d a d " .  Busque 
la p a l a b r a  " sa n t i d a d " en u n a  c o n c or d a n c i a  y a n o t e  des citas d on d e  
a p a r ec e  l a  p a l a b r a  " sa n t i d a d " .  
' •  M a n t e n g a  l a  concor d a n c i a  a b i e r t a  a l a  p a l a br a  " s a n t i d a d " .  
A ha r a , b u s q u e  d e s  t ex t o s  d e l  N u ev o  Test a m e n t o  q u e  pu eden a y u d a r l e  
en u n a  e n s e fi a n z a  s abre l a  s a n t i da d .  < Se r e v i s a ra en l a  c l a s e .  > 
A s i , v emos 
t e m a  s o n  
vers i c u l o s  
q u e  n o  todos l o s  v e rs i c u l os b a j o  c i e r t o  
u t i l es .  H a y  q u e  e n c o n t r a r  l o s  
q u e  a y ud a n  y a n o t a r  sol a me n t e  � s t os . 
- 1 3 8 -
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6 Son ut i l e s  todos l o s  v e rs i cu l os m e n c i o n a d o s  en la concord a n c i a ?  
S i  N o  
0 .  6 Cu a l es vers i c u l o s  v a m o s  a a n o t a r  c u a n do u s a mos u n a  con cord a nc i a ,  
t odos l o s  ve r s i c u l os men c i o n a dos o s o l a m e n t e  los q u e  n o s  a y u da n ?  
H a remos otro e j erc i c i o .  D i gamos q u e  u s t ed q u iere 
pred i c a r  sabre el d i ezmo . B u s q ue l a  p a l a b ra " d i e z mo " 
en su concor d a n c i a .  
1 .  6 C u a n t o s  ve r s i c u l o s  se men c i o n a n  ba j o  l a  p a l a b r a  " d i ezmo " ?  
2 .  6 C u a l  v e r s i c u l o  d i ce q u e  est amos robando d e  D io s  s i  n o  e n t r e g a mo s  
l os d i ez mos ? 
3 .  6 Cu a l  versi c u l o  d i c e  q u e  e l  d i ezmo d ebe ser u n a  cosa d e d i c a d a  a 
J e h ov a ?  
1 s e g u n d o  u s a  d e  l a  c o n cord a n c i a  e s  l oc a l i ze r  l a  c i ta ol v i d ad a  
e a l g u n  v ers i c u l o  bi bl i c o .  
P a r  e j e m p l o ,  recordamos q u e  h a y  u n  versi c u l o  q u e  d i c e ,  
" Se g u i d  l a  p a z  c o n  t od o s  y l a  s a n t i d a d  . " 
4 .  Busque la p a l a b r a  " sa n t i d a d " en una concord a n c i a  y e s c r i ba l a  
c i t e  d e  e s t e  vers i c u l o : 
5 .  A h ar a  b u s q u e  est e v e rs i c u l o  en s u  B i bl i a  y escri ba e l  vers i c u l o  
comp l e t e  a q u i : 
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r e c u e n t a m e n t e  l a  concor d a n c i a  n o s  a y u d a  encont r a r  u n  v er s i c u l o  
omp l e to c u a n do podemos recor d e r  s o l a m e n t e  u n a  p a r t e  d e l  v er s i c u l o .  
6 .  6 Qu e  podemos h a c e r  p a r a  encon t r a r  u n a  c i t e  b i b l i c a  q u e  hemos 
o l v i d a d o ?  
h or e , h e remos otre pra c t i c e ,  b u e c a n d o  u n e  c i t e  o l v i d ed e . �� 
D i g a mos q u e  u s t e d  recuerda el v e r s i c u l o  q u e  c on t i ene l a  £ r a s e : 
" no h a y  otro ������ b a j o  e l  �!�!� 
poda mos ser §§ ��Q§ " ·  
en que 
7 .  P r i me r a men t e ,  u s t e d  t i ene q u e  pen s a r  e n  c u a l es son l a s pal abras 
c l e v es en e s t a  £ r a s e . A n o t e  aqui las p a l a b r a s  i mpor t a n tes q u e  
son subr a ya d a s  a r r i b a : 
8 .  Despues , u s t e d  p u e d e  proba r ,  b u s c a n d o  l a s  p a l a br a s  " nombre " o 
" c i e l o "  o " sa l v o s " en l a  concord a n c i a .  B u s q u e  l a  pa l a bra 
" n ombre " a v e r  s i  p u e d e  encon t r a r  la c i t a  d e  e s t e  v e r s i c u l o .  
A note l a  c i t a  a q u i : 
9 .  F i n a l me n t � ,  b u s q u e l o  e n  s u  B i b l i a  y esc r i ba e l  v ers i c u l o  
c omp l et e : 
a concord a nc i a  e s  s um a me n t e  u t i 1  p a r a  encontrar t ex t o s  a pr op i a d os 
obre a l gun t em a  y t a mb i e n  p a r a  e n c on t r a r  u n  v e rs i c u l o  con re£eren c i a  
esconoc i d a . 
D .  � Cu a l e� s o n  l o s  d o s  u s os pri n c i p a l es p a r a  l a  c o n c orda nc i a ? 
A · -- - - - - - - - - - - - - --------------------------------------- - ---------
B .  
-
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O t r o  a ux i l i o b i b l i co p a r a  el pred i cador 
s o n  las ��!�����!��-���a!��!�� q u e  se 
e n c u e n t r a n  en l a  m a r g en o al pie de c a d a  
h o j a  d e  s u  B i bl i a .  
1 .  6 C 6 mo s e  l l a m a  el a u x i l i o  b i b l i c o  q u e  se encu e n t ra en l a  m a r g en o 
a l  p i e  d e  c a d a  h o j a d e  su B i bl i a ?  
a s  r e £ e re n c i a s  m a rg i n a l es s i rv en p a r a  d i ri g i rnos a otros 
ers i c u l os p a r e c i dos o vers i c u l os r e l a c i on a d os de donde pod emos 
a c a r  e n se � a nz a s  t a mb i e n . 
2 .  B u s q u e  E£esios 4 : 2  en su B i bl i a .  B u s q u e  a l  p i e  d e  l a  hoj a d e  l a  
B i bl i a  p a r a  ver s i  h a y  o t r a  c i t a  r e l a c i on a d a  a E£es i os 4 : 2 . S i  
h a y ,  a note l a  c i ta a q u i : 
3 .  A hara , busque C o l o s e n s e s  3 : 1 2 - 1 3  en su B i bl i a .  U s t e d  v a  a v e r  
q u e  l a  e n s e� a n z a  e s t a  r e l a c i on a d a  c on E£es i os 4 : 2 .  
4 .  F i n a l me n t e  b u s q u e  E£e s i os 1 : 7 .  6 Qu e  e s  l a  re£ere n c i a  marg i n a l  
p a r a  E £ e s i o s  1 : 7 ?  ----------- - - - - - - Busque la c i t a  e n  l a  
re£er e n c i a  marg i n a l . U s t e d  v a  a v e r  q u e  d i c e  c a s i  l a  mi sma cos a . 
5 .  l Pa r a  q u e  v a l en l a s  r e £ er e n c i a s  m a r g i n a l e s ?  
C U A DR O  D E  R E P A SO 
1 .  L a  concord a n c i a b i bl i c a  s i r v e  p a r a : 
A .  E n c on t r a r  t e x t os a pr o p i ad o s  
s a b r e  a l gu n  t ema . 
B .  Loc a l i z e r  u n  v e rs i c u l o  con 
re£erenc i a  d esconoc i d a .  
2 .  L a s  re£erenc i a s  m a r g i n a l e s  s i rv en 
p a r a  d i r i g i rnos a v e rs i c u l os con 
e n s e� a n z a s  r e l a c i on a d a s .  
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i U PL E M E NTO a l a  L ec c i 6 n  2 0  
��E�§·  M u c h a s  B i b l i a s  t i en e n  m a pa s que a y u d a n  c a p t a r  l a  
s i t u a c i 6 n  g e o g r a £ i c a  d e  l a  h i st o r i a  de l a  B i bl i a .  Si u n o  e s t a  
l ey e n d o  s a b r e  l a  s a l i da d e  E g i p t o ,  es muc h o  me j or tener un mapa . 
Si u n o  est a est u d i a n d o  e l  l i bra d e  Hecho s ,  un mapa d e  l os v i a j es 
d e  P a b l o  a y u d a  much o .  
T a b l e s  d e  I n £orma c i 6 n .  D t r a s  B i b l i a s t i en en t a b l a s  d e  
i n£orma c i 6 n  t a l  como l os pesos y med i d a s  y sus s i gn i £ i c a d o s  h oy 
e n  d i a .  
I .  ��!��·  C i er t a s  B i b l i a s c on t i en e n  notas e x p l i ca t i v a s  que v i enen 
en la £orma d e  c ome n t a r i o  o e x p l i c a c i 6 n  d e  l os vers i cu l os 
d i £ i c i l es .  Debe record er q u e  son a y u d a s  y p a l a bras d e  una 
persona humane y no i n s p i r a d a s  d e  D i o s ,  pero,  s i ,  pueden a c l a r a r  
u n  p u n t a  y d a r  i d e a s  d e  i n t e re s . 
T A R E A S  O P C I ON A LES 
1 .  B u s q u e  v a r i os t ex tos buenos p a r a  l os s i g u i en t es temas : 
a .  E l  £ u eg o e t erno 
b.  L a  l l a m a d a  d e  D i o s  
c .  La serv i d u mbre 
d .  L a  h o s p i t a l i d a d  
e .  L a  l e n g u a  h u ma n  a 
2 .  z, D 6 n d e  se e n c u e n t ra n  l a s  s i g u i en t es v ers i cu l os ?  
a .  " Y  s i  r e p a r t i e s e  t o d os m i s  bienes para d a r  d e  comer a 
b .  
c .  
d .  
1 a s  pobres . " 
" u n  n i fi o  nos e s  n a c i d o ,  h i j o  nos es d a d o  . 
s e  l l a m a r a  su nombre A d m i r a b l e ,  C o n s e j ero . 
P r i n c i pe d e  p a z .  " 
" En j u g a r a  D i o s  t o d a  l a g r i ma d e  l os o j os . ft 
" y n o  t i e n e n  n e c es i d a d  d e  l uz d e  l ampara 
e . · " qu e  D i os est a b a  e n  C r i s t o  recon c i l i a n d o  c o n s i g o  a l  
mu n d o  • " 
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O MP R O B AC I ON DE L E C C I O N  2 0  
1 .  < Ve a se l a  l e cc i 6 n  1 9 > 
2 .  < V e a se l a  l e cc i 6 n  1 9  > 
3 .  < Su s  pro p i a s  p a l a b r a s  > 
4 .  < S u  pro p i a  respu e st a > 
L E C C I ON 
5 .  U n a  l i s t a  d e  p a l a b r a s  c l e v e s  con l a s  c i t a s  b i b l i ca s  d o n d e  se 
e n c u e n t r a n . 
6 .  L a  concord a n c i a b i b l i ca . 
7 .  < Bu s q u e  e n  l a  conco r d a n c i a  b i b l i c a  ba j o  " sa n t i d a d " 
8 .  ( S e  rev i sa r a  en l a  c l a se > 
9 .  N o  
0 .  S o l a m e n t e  l o s  q u e  nos a y u d a n . 
1 .  < Su pro p i a  respuest a ) 
2 .  M a l a q u i a s  3 : 8  
3 .  Lev i t i c o  27 : 30 
4 .  H e breos 1 2 : 1 4  
5 .  < B u s q u e  e n  s u  B i b l i a  > 
6 .  B u s c a r  e n  l a  concorda n c i a  b i b l i c a  
7 .  Nombr e ,  c i e l o ,  s a l v o s . 
8 .  Hech os 4 : 1 2 
9 .  
0 .  
< B u sque en s u  B i b l i a . ) 
P a r a  encon t r a r  t ex t os a prop i ados sabre a l g u n  tema : 
l oca l i z e r  u n  ver s i c u l o  con re£erenc i a  desconoc i d a . 
1 .  Re£eren c i a s  m a rg i n a l e s .  
2 .  ( B u s q u e  en su B i bl i a .  ) 
3 .  
4 .  ( B u s q u e  e n  s u  B i b l i a .  ) 
P a r a  
2 0  
5 .  S i rv e n  p a r a  d i r i g i rn os a vers i c u l os con e n s e � a n z a s  r e l a c i o n a d a s .  
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n l e  L e cc i 6 n  2 0 ,  v i mo s  q u e  u n a  
o n c or d e n c i a  b i b l i c a  y l a s  
e fe r e n c i a s  m e r g i n e l e s  d e  u n a  
i b l i a  nos e y u d e n  m u c h o  e n  l e  
r e p a r a c i 6 n  d e  l o s  m e n s a j es .  
P a r e  rep e s a r ,  a note a q u i  l o s  
d o s  usos d e  l a  concor d e nc i e  
b i b l i c e  q u e  hemos menc i o n e d o  
en l a  l ecc i 6 n  20 : 
l P a r e  q u e  s i rven l a s  
referen c i a s  me r g i ne l e s ?  
h or a ,  e n  est a l e cc i 6 n ,  veremos d o s  otros e u x i l i o s  m u y  ut i l e s : e l  
�������£��-������� y el �����!�£�� -������� · A u nque estos d o s  son 
p a r t e  d e  la B i b l i a ,  forman una p a r t e  i mpo r t a n t e  d e  l a  b i b l ioteca d e l  
ast o r .  
t C u a l es son l os d o s  l i bros d e  a u x i l i o  q u e  v a m o s  a consid erar en 
e s t e  l e c c i 6 n ? 
t T i en e  u s t e d  u n  d i cc i o n a r i o  b i b l i c o ?  S i  N o  
l Ti e n e  u s t e d  u n  c o me n t e r i o  bi b l i c o ?  S i  N o  
S i  u s t e d  n o  t i e n e  e s t e s  e y ud e s  d e  
e s t u d i o  toda v i a ,  1 d ebe t o m a r l a s  e n  
men t e  y c o n s eg u i r l o s  c u a n d o  sea 
pos i bl e l 
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� p r i mer l u g e r  e l  d i c c i on a r i o  b i b l i co con s i st e  e n  una l i st a  d e  
Jmbre s , l u g a res y pa l a br a s  e n  arden a l £abet i c o ,  como c u a l q u i er 
i cc i o n a r i o ,  perc todos son d e  l a  B i b l i a .  
l De d 6 n d e  v i en en l os nombres , l u ga res y pa l a bras q u e  se 
e n c u e n t ran e n  un d i c c i on a r i o  b i b l i c o ?  
3 i ,  £recuentamente c u a n d o  l eemos l a  B i bl i a ,  encontra mos p a l a bras 
? s c o n oc i da s .  E l  d i c c i o n a r i o  b i b l i c o  s i r ve para expl i c a r  esas 
� l a br a s .  
2 1  
l Para q u e  s i r v e  e l  d i cc i on a r i o  b i bl i c o ?  ---- - - - - - - -- - - -- - -- - --- - -
l Cu a l es casas podemos b u s c a r  en u n  d i cc i on a r i o  b i b l i c o  si n o  
e n t endemos ? 
S a q u e  su B i b l i a  y l ea I C r 6 n i ca s  1 2 : 4 .  
Es t e  v e rs i c u l o  h a b l a  d e  un h ombre que s e  
l l a m a b a  J a h a z i e l . 
6 Ha b i a  escuch a d o  u s t e d  d e  J a h a z i e l  a n t e s  d e  l eer e s t e  v ersi c u l o ?  
S i  N o  
) .  Es proba b l e  q u e  u s t e d  n o  h a  o i d o  d e  e l . Entonces,  6 d 6 nd e  
puede u st ed apr e n d e r  m a s  d e  e s t e  hombre ? 
u st e d  t i e n e  u n  d i cc i o n a r i o  b i b l i co ,  b u s q u e  e l  nombre J a h a z i e l . En 
d i cc i o n a r i o  mio l eo lo s i g u i e n t e : 
J a h a z i e l : 1 .  Guerrero q u e  s e  u n i 6  a Dav i d  e n  S i c l a g  < I C r .  1 2 : 4 )  
2 .  S a c erdote c o n t e m po r a n e o  d e  Da v i d  < I C r . 1 6 : 6 ) 3 .  Levi t a  
c o n t emporan e o  d e  D a v i d  < I C r .  2 3 : 1 9 4 .  L e v i ta pro£ e t a , 
con temporaneo d e l  rey J o s a £ a t  < I I C r .  20 : 1 4 )  5 .  P a d r e  d e  
S ec a n i a s  y antepa s a d o  d e  u n a  £ a mi l i a  q u e  regre s 6  d e l  e x i l i c  
< Es d r a s  8 : 5 > " 
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e l  d i c c io n a r i o  b i b l i c o ,  a pre n demos q u e  u n  h o m b r e  l l a m a d o  J a h a z i e l  
y u d 6 a D a v i d  e n  s u s  b a t a l l a s .  Tamb i e n ,  otro hombre l l a m a d o  J a h a z i e l  
ue s ac e r d o t e  y ot ro £ue u n  l e v i t a .  
1 .  6 Que a p r e ndemos a c e r c a  d e  J a h a z i e l  d e l  d ic c i o n a r i o  b i b l i c o ? 
6 H a b i a  un s o l o  J a h a z i e l  o h a b i a  v a r i e s ?  
2 .  6 En q u e  c i t a  b i b l i c a  e n c o n t r amos q u e  u n  t a l  J a h a z i e l  £ue e l  padre 
d e  Seca n i a s ? 
Enton c es se 
mucho sabre 
p u e d e  a p r e n d e r  
n ombres d e  l a  
- - - - - - -
B i bl i a  e n  u n  d i cc i on a r i o  
b i b l i c o .  P e r c  nos e n s e � a  
m u c h o  s a b r e  LUGAR E S  t a mb i en . 
3 .  B u s q u e  Apoca l i p s i s  3 : 7 . H a b l a  d e  u n a  i g l e s i a  e n  u n a  c i udad . 
6 C 6 mo se l l a ma l a  c i u d a d  men c i o n a d a  en Apoca l i p s i s  3 : 7 ? 
i u s t e d  q u i ere s a ber mas a c e r c a  d e  l a  c i ud a d  d e  F i l a de l £ i a ,  puede 
u s c a r l o  en e l  d i cc i o n a r i o .  A l l i ,  u s t e d  v a  a v e r  que F i l ad e l £ i a  es 
n a  c i u d a d  en L i d i a ,  e n  la p ro v i n c i a  d e  Asia Menor . 
4 .  6 D 6 nd e  s e  u b i c a b a  l a  c i u d a d  d e  F i l ad e l £ i a  menc i o n a d a  e n  
Apoca l i p s i s ?  
s i ,  e l  d i c c i o n a r i o  b i bl i co s i r v e  
a r e  
ombres 
b u s  c a r  i n £ o r ma c i 6 n  
d e sc o no c i d o s  y 
s a b r e  
s a b r e  
5 .  l Cu a l es son l o s  d o s  u s es d e l  d i c c i on a r i o  b i b l i co q u e  h emos 
estu d i ad o  h a s t e  este p u n t a ? 
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A d ema s ,  e l  d i c c i o n a r i o  b i b l i co nos 
ayuda con ; 
E X PL I CA C I ON ES S O B R E  P A L A B R A S  C L A V E S . 
P a r  e j e mp l o ,  puede b u s c a r  l a  p a l a bra 
" sa n t i £ i c a c i 6 n " ,  o " re l a m p a g o " o 
q u i z a s  " d i a  d e  repos o " en un 
d i c c i on a r i o .  L e  v a  a d a r  i n £ orma c i 6 n  
a d i c i on a l  s abre cost umbres o sabre 
u sos de esas p a l a b r a s  en la B i bl i a .  
LECC I ON 2 1  
� .  A de m a s  d e  i n £orma c i 6 n  sabre n ombres y l u g a r e s ,  6 q u e  ot ro t i po d e  
i n £orma c i 6 n  n o s  puede d a r  e l  d i c c i on a r i o  b i b l i co ? 
1 i za s  su d i c c i o n a r i o  b i b l i c o  h a b l a r i a  d e  l a  v e n i da del S e ft or " como u n  
� l a mp a g o " ,  o d e  los re l a m p a g os men c i on a dos en e l  l i bra d e  
)Oca l i ps i s .  N o s  a y u d a  e n t e n d e r  l o s  v a r i os u so s  d e  l a  p a l a bra . 
I .  
z H a y  un sol o u s a  d e  l a  p a l a bra " re l a mp a g o " en l a  B i b l i a ,  o h a y  
v a r i os u so s ? 
El otro a u x i l i o  q u e  
men c i o n aremos a qu i  es el 
COMENTA R I O  B I BL I CO .  El 
c omen t a r i o  es u n  l i bra escri t o  
con e l  prop 6 s i t o  d e  exp l i ca r  
l os p a s a j es d e  l a  B i bl i a .  
A y u d a  e n  l a  compre ns i 6 n  d e  
pal a br a s  d i £ i c i l es y 
v ers i c u l os comp l i c a dos . 
� P ara q u e  s i r v e  e l  comen t a r i o  b i b l i c o ? 
A .  S i r v e  p a r a  d a r n o s  bosque j os bueno s .  
< S u b r a y e  u n o .  ) 
B .  S i rv e  p a r a  e n c o n t r a r  t e xt os a prop i a do s .  
C .  S i r v e  p a r a  e xp l i c a r  vers i c u l o s  y p as a j e s  d i £ i c i l e s .  
I .  � C 6 mo se l l a m a  u n  l i bra q u e  c e ment a y e x p l i ca p a sa j es d i £ i c i l e s  
d e  l a  B i b l i a ?  
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ay c o men t a r i os pequenos y come n t a r i os grandee.  A l gu no s  son fa c i l e s  
e e n t ender y ot ros u s a n  l o s  i d i o m a s  g r i eg o  y h e b r e o  p a r a  expl i c a r  
1 a s  d et a l l a d a ment e .  E n  todo est o ,  d ebemos recorder q u e  e l  c omen t a r i o  
s u n a  o b r a  d e  h ombre y p u e d e  s e r  e q u i vocado.  El a u t o r  es u n  
o m b r e  i n t e l i ge n t e ,  pero D i os puede h a b l a r  a s u  coraz 6 n  t a m bien . 
: 0 .  6 T iene q u e  aceptar y creer t o d o  l o  q u e  d i ce e l  a u tor d e  un 
come n t a r i o  o d e  un d i c c i o n a r io bi b l i co ?  
S i  No 
' 1 .  6 Es u n  c o me n t a r i o  l a  obra d e  hombre o obra d e  Dios ? 
p e s a r  d e  e s t o ,  muchos pred i cadores e n c u entr a n  mucha a y u d a  en 
o s  c o m en t a r i o s ,  y u s t e d  d eb e  proc u r e r  comprar u n  comen t a r i o  
e c o m e n d a d o  p a r  s u  professor o p a r  l o s  l i deres d e  s u  
e n o m i n a c i 6 n .  
2 .  P a r a  t e r m i n e r ,  l cu a l es son los dos a u x i l i os p a r a  e l  pred i c a dor 
q u e  h emos e st u d i a d o  e n  est a l ec c i 6 n ?  
C U A D R O  D E  R E P A S O  
1 .  En l a  l e cc i 6 n  20 e s t u d i amos d e  dos a y u d a s  
p a r a  e l  pred i ca d or : l a  concor d a n c i a  b i b l i c a  
y l a s  referen c i a s  m a rg i n a l es .  
2 .  E l  d i c c i o n a r i o  b i b l i c o  s i rv e  p a ra b u s ca r : 
A .  I n fo r ma c i 6 n  sabre a l g u n  !!C2!!!e!:� ; 
B .  I nform a c i 6 n  sabre a l g u n  !!,!9!'!!: i 
c .  I nf'ormac i 6 n  sabre E!'!!!'!Q!:!'!�-9��£Q�Q£!9e�· 
3 .  E l  c o me n t a r i o  b i b l i c o  s i r v e  para e x p l i c ar los 
p a s a j e s  d i f i c i l es d e  la B i b l i a  s e g u n  l a s  
i d e a s  d e l  a u t or d e l  come n t a r i o .  
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T A R E A S  O P C I O N A LES 
1 .  B u s q u e  e n  u n  d i c c i o n a r io b i b l i c o  l a s  s i g u i en t e s  
p a l a br a s  y nombr e s : 
A .  
B .  
c .  
A sera 
Berea 
E x o c i s m o  
D .  
E .  
F .  
I sm a e l  
J u b i l ee 
N e b o  
G .  
H .  
I .  
P r i m o g e m i t o  
R a b i  
T a b i t a  
2 .  U t i l i z a nd o  u n a  concor d a n c i a  y u n  d i c c i o n a r i o  b i b l i c o ,  
e s t u d i e  l o s  u s o s  y sen t i dos d e  l a  pa l a bra " fu ego " en 
l a  B i bl i a .  Despues d e  estud i a rl a ,  t r a t e  d e  poner su 
est u d i o  en forma de un mensa j e .  
3 .  S i  p u e d e  e n c on t r a r  u n  comenta r i o ,  l e a  l o s  c oment a ri o s  
s a b r e  M a t eo c a p i tu l os 5 ,  5 ,  y 7 .  Despues d e  est u d i a r  
e s t o ,  e s c o j a u n a  porc i 6 n  de e s t os c a p i t u l os y escriba 
su p ro p i o  comen t a r i o .  Trate de hacerlo con 
a p l i c a c i ones a la vida y para la me j or comprensi 6 n  de 
l os h e r ma n os d e  su i g l es i a . 
: O M P R O BA C I ON DE LECC I ON 2 1  
1 .  P a r a  encon t r a r  t e x t o s  a propi a d os sabre a l gun tema ; 
para l o c a l i ze r  u n  v er s i c u l o  con r e f erenc i a  desconoc i d a . 
2 .  P a r a  e n c o n t r a r  v e rs i c u l o s  con e n s e ft a n z a s  r e l aci on a d a s .  
3 .  D i c c i o n a r i o  bi b l i c o ,  comen t a r i o  b i b l ico 
4 .  
5 .  
6 .  De l a  B i b l i a .  
7 .  P a r a  e x p l i c a r  pa l a b r a s  d e s c o n o c i d a s  de l a  B i bl i a .  
B .  Nombres , l u g a res o p a l a b r a s  d e s c o n oc i d a s  
9 .  S e  r e v i s a r e  e n  l a  c l a se 
. 0 .  S e  r e v i s a r e  e n  l a  c l a se 
. 1 .  H a b i a  v a r i os 
. 2 .  Esdras 8 : 5  
. 3 .  F i l a d e l f i a  
4 .  En L i d i a  en l a  p r ov i n c i a  d e  A s i a  M e n or 
. 5 .  P a r a  i n forma c i 6 n  s a b r e  nombres y l u g a res desconoc i d o s .  
6 .  E x p l i ca c i on e s  s a b r e  p a l a br a s  c l e v e s  
. 7 .  H a y  v a r i os u s o s  . 
. 8 .  c 
. 9 .  Coment a r i o  b i b l i c o  
� 0 .  N o  
� 1 . Obra d e hombre 
� 2 .  Comen t a r i o  b i b l i c o  y d i c c i on a r i o  b i b l i co 
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i e n .  Ya s a bemos preparar un mensa j e  y t a m b i e n  s a bemos c u a le s  son l o s  
� x i l i o s  b a s i co s  p a r a  e s t a  preparac i 6 n .  H a r emos u n  peque�o repaso d e  
3. l e cc i 6 n  2 1 .  
6 C u a l e s  son l o s  d o s  a u x i l i os p a r a  e l  pred i c a d o r  q u e  u s u a l me n t e  s e  
e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  su B i b l i a ? < Lec c i 6 n 20 > 
6 P a r a  q u e  s i rve u n  d i cc i on a r i o  b i b l i co ? 
6 Pa r a  q u e  s i r v e  e l  comen t a r i o  b i b l i c o ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _







_ _ _  _ 
S i ,  l a  prepa r a c i 6 n  es suma men te 
i mporta n t e .  La experi e n c i a muestra q u e  
s i  n o  e s t a mos prepa r a d os , S a t a n a s  n o s  
a ta c a  con e l  t e m o r  y m u c h a  n er v i os i d a d . 
P e r o  s i  ora mos , s i  e s t u d i a mo s  bi en l a  
P a l a b r a  d e  D i os y s i  prep a r a mos n u estro 
b o s q u e j o  con c u i d a d o ,  h a y  mucho menos 
m i ed o ,  y D i os nos a y u d a  h a b l a r  con 
c on :f i a n z a .  
4 .  l Qu e  nos p a s a  :frec u e n t a me n t e  s i  n o  
est a mos p r e p a r a d o  e s p i r i t u a l me n t e  
p a r a  pre d i c a r ?  
5 .  ;. Qu e  podemos h acer p a r a  q u i  t a r  e l  
m i ed o  d e  pred i c a r ?  < S e r e v i s a r a  e n  
l a  c l a s e .  > 
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i ,  l a  o ra c i 6 n  y l a  prepar a c i 6 n  a y u d a  m u c h o  e n  l a  present a c i 6 n . 
h or a ,  con s i dera r emos t res metodos d e  presen t e r  u n  s e r m 6 n : 
A .  
B .  
c .  
S e  puede pred i c a r  
S e  p u e d e  p r e d i c a r  
Se p u e d e  pred i c a r  
c on s o l a me n t e  u n  bosqu e j o .  
- -- - - - - - --- - -- - ----- -
!�����9-�! -����Q�-���� !!9 · 
���!!���Q-�1-����Q� -��-���Q�!�· 
. a  m a y o r i a  d e  l os pr e d i c adores u s a n  el pr i mer metoda de 
' r e s e n t a c i 6 n .  Con este t i po el pr e d i c a dor s o l a me n t e  l l e v a  
n bosq u e j o  a l  p u l p i t o .  Ent onces e l  p u e d e  t e n e r  s u s  p u n t a s  
' r i n c i p a l e s  p e r o  n o  t i e ne q u e  l e e r  t o d o .  
6 C u a l  m e t o d a  u t i l i z a n  l a  ma y o r i a  d e  l o s  pred i ca d o r e s  c u a ndo 
prese n t a n  u n  serm 6 n ?  
2 2  
n a  v e n t a j a d e  u s a r  u n  bosq u e j o es q u e  l o  a y u d a  record e r  p e r o  permi t e  
i be r t a d  p a r a  seg u i r  l a  d i recc i 6 n  d e l  Esp i r i t u  S a n t o .  P e r m i t e  
e q u e ft o s  c a m b i o s  s i  u n o  s i en t e  es l a  v ol u nt ad d e  D i os .  
l Qu e  e s  l a  v e nt a j a  d e  presen t e r  u n  s e r m 6 n  con s o l a m e n t e  bosqu e j o ?  
l Qu i e n  p u e d e  g u i a rnos a u n  c u a n d o  y a  est a mo s  h a b l a nd o ? 
1 s e g u n d o  metoda d e  presen t a c i 6 n  e s  !��� e l  s e r m 6 n  e s c r i t o .  
e r a  h acer e st o ,  e l  pred i c a d or t i e n e  q u e  preparar u n  b u e n  
o s q u e j o ,  y d e s p u e s ,  poner l o  e n  l a  f o r m a  e x a c t s  q u e  q u i er e  
e e r  a s u s  oyent e s . 
l Qu e  es e l  s e g u n d o  m e t o d a  d e  presen t e r  u n  s e rm 6 n ? 
0 .  l Qu e  1 �  p a r e c e ,  h e r ma n o ?  6 Pa rece d i 1 i c i l o f A c i l e s c r i b i r  u n  
s er m 6 n  p a l a b r a  por p a l a br a ? 
-
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: 1 ,  puede ser d i £ 1 c i l ,  pero a y u d a r i a  a c l a r a r  exacta mente lo que u s t e d  
- - - - -- - ---
-
r i e n t e  es l a  v o l u n t a d  d e  D i os . Es m a s  c l a r a  y m a s  e x a c t o  . 
. 1 .  .;:. Que es l a  ven t a j a d e  escr i b i r  u n  ser m 6 n  p a l a bra por p a l a br a ?  
. 2 .  .;:. Se g u n  e s t e  met o d a ,  e n  c u a l  forma t i en e  q ue escr i b i r  s u  se r m 6 n ?  
< Subraye u n o . ) 
A .  T i en e  que esc r i b i r  un bosqu e j o  sen c i l l o .  
8 .  T i e n e  que esc r i b i r  sus i l u s t r a c i ones . 
C .  T i e n e  que es c r i b i r  e n  l a  forma exact a q u e  q u i ere leer . 
: 1  t ercer metoda d e  present a c i 6 n  e s  ����!��-�!-������ · U s t e d  
1 u e d e  usar e l  m i smo s e r m 6 n  p e r o  en est a vez t ie n e  q u e  
. p r e n d e r l o  d e  memor i a .  T a m b i e n  l a  rec i t ac i 6 n  es p a l a b r a  por 
t a l a b ra . 
3 .  .;: Qu e  e s  e l  tercer metoda d e  present ac i 6 n ?  
o r  s u p u e s t o ,  e s t o  es a u n  mas d i £ 1 c i l ,  porque t i en e  q u e  p r e p a r a r  e l  
o s qu e j o ,  despues esc r i b i r  e l  s e r m 6 n  p a l a br a  por p a l a bra y d espu e s  
p r e n d e r l o  todo ! Pero t i ene l a  v e n t a j a  d e  en t r a r  a l  p u l p i t o  sin not e s  
£ i j a ndose m a s  a l o s  o y e n t e s  . 
4 .  .;: Qu e  es l a  v e n t a j a  d e  memor i z e r  e l  serm 6 n ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
a r a  u s e r  e s t e  m e t od a ,  el pred i ca do r  t i en e  q u e  n o  s o 1 ament e  escri b i r  
1 s e r m 6 n  s i n o  t a mb i e n  a p r en d e r l o  d e  memor i a .  R eq u i er e  m u c h a  
r e p a r ac i 6 n ;, n o ?  
5 .  P a r a  r e c i t e r  e l  s e r m 6 n  ;, qu e  t i en e  que h a ce r  e l  pred i c ador d es p u e s  
d e  escr� b i r  e l  s e r m 6 n  p a l a br a  par p a 1 a br a ? 
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6 .  z Cu a l  d e  e s t o s  t r e s  metodos parece ma s d i £ i ci l ,  h er m a n o  a l umna ?  
l s u a l m e n t e  v a mos a pre d i c a r  u t i l i z a n d o  sol a mente u n  bosq u e j o .  Pero 
.ay o c a s i o n e s  i mport a n t es c u a n d o  d ebemos prepara rnos a l g a  m a s .  
7 .  z Cu a l e s  son l os d o s  metodos m a s  d i f i c i l e s  p a r a  present e r  u n  
s e r m 6 n  q u e  podemos u s a r  en oca s i ones espec i a l e s ?  
, u n  m a s  i mport a n t e  q u e  e l  metoda d e  
1resent a c i 6 n  e s  l a  a c t i t u d  q u e  e l  
1 r ed i c a d o r  m a n t i e n e .  j Debe ser 
!���!��� � D i os l e  ha l l a ma d o  y u s t e d  
l e be t en e r  c o n f i a n z a  en El . No d e b e  
> e d i r  d i s c u l p a s  par f a l ta d e  p a l a b r a s  
t l t a s .  N o  d eb e  ped i r  d i sc u p l a s  p a r  n o  
�st a r  pre p a r a d o .  Su a c t i t u d  debe ser 
1 u e  " estoy h a c i e n d a  t o d o  l o  pos i b l e  con 
.a  ayuda d e  D i o s . S i  me f a l t a  a l g o ,  voy 
1 seg u i r  m e j o r a n d o . " 
22 
. 8 .  z C 6 mo d e be ser s u  a c t i t u d  al present e r  u n  serm 6 n ?  < Su br a y e  u n o . ) 
A .  Debe p ed i r  d i s cu l pa s .  
B .  Debe ser pos i t i v e , c on f i a n d o  en D i os . 
C .  Debe i n d i c a r  q u e  l e  f a l t a  mucho y ped i r  l a  comprensi 6 n  d e  
l o s  o y en t e s .  
:n  e l  pr i n c i p i a ,  v amos a s en t i r  a l g o  d e b i l  y q u i ze i n c a p a z ,  pero vamos 
1 me j or a r  n u e s t r a  p r e s en t a c i 6 n poco a poc o .  L a  exper i e n c i a  a y u d a  
l U C h O .  
. 9 .  z Cu a l  e s  l a  v e rd a d ,  
presen t e r  e l  s e r m 6 n ,  
expe r i en ci a ?  
s i empre n o s  v a  a f a l t e r  l a  c a p a c i d a d  d e  
o v a mos a m e j o r a r  l a  presen t ac i 6 n  c o n  l a  
i i , d ebemos . t en e r  u n a  a c t i t u d  p os i ti v e . T a m b i e n  e s  i mportante l a  
������!�����-��-��-E������� Es d ec i r ,  l a  rope t i en e  q u e  s e r  l i m p i a  y 
1 r r eg l a d a .  E l  p r e d i c a d o r  m i smo t i en e  q u e  s e r  b a n a d o  y p e i n a d o .  L a  
t p a r i en c i a  d es o r de n a d a  d i s t r a e  d e l  men s a j e  y d a  u n a  i m p re s i 6 n  n e g a t i v e  
t los oyen t e s .  
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� 0 .  � C 6 m o  d e b e  aparecer e l  pred i c a dor d e l a n t e  d e  l o s  o y e n t e s ? 
� 1 .  � Qu e  p e n s a r i a n  l o s  o y e n t e s  s i  e l  pred i c a d o r  e s t e  vest i d o  
d e sor d e n a d a me n t e  o s i  no e s t e  p e i n a d o ? 
:o  q u eremos d ec i r  q u e  e l  pa stor s i empre debe t ener rope n u e v a  y 
· l e g a n t e .  E l  s iervo d e  D i o s  n o  t i e n e  q u e  preoc u p a r se mucho d e  l a s  
: o s a s  m a t e r i a l e s .  Pero,  s i ,  d ebe c u i d ar l o  q u e  t i e n e  y d e b e  
, r e oc u p a r se d e l  a s e o  person a l .  
: 2 .  c, Es n e c e s a r i o  q u e  e l  pred i c a d o r  t e n g a  u n  t e rno n ue v o ? 
S i  N o  
. d em a s  d e  u n a  a c t i t u d  posi t i v e  y u n a  a p a r ienc i a  present a b l e ,  e l  
1 r e d i c a dor d e be c u i da r s e  d e  c i e r t o s  g e s t o s  y mo v i m i e n t o s  i n nece s a r i o s  
· u e  t a m b i e n  d i s t r a e n  d e l  mensa j e .  Lea e s t a  l i s t a  d e  con s e j os : 
~ CONSE JOS P A R A  P R E D I C A R 
1 .  No d e be £ i j a r  la v i s t a  h a c i a  a rr i ba n i  h a c i a  a b a j o  n i  h a c i a  
a u n  l a d o  co n t i n u a men t e .  D e b e  m i r a r  a los o y e n t e s .  
2 .  N o  d e b e  ponerse a pre d i c a r  con l a s  m a n o a  met i d a s  e n  l o s  
bol s i l lo s .  L a s  m a no s  d e be n  ser l i bres p a r a  move r s e  
n a t u r a l  men t e . 
3 .  N o  debe j u g a r  con a l g u n a  pren d a  en l a s  m a n o a  < l a p i z ,  p a pel , 
! l a v e s ,  moned a ,  et c . ) .  
4 .  N o  d e b e  repet i r  mucho ci ert a s  £ rases , t a l  como : " par 
e j emp l o , " " t a l  v ez " ,  " en to n c es , " " G l or i a  a D i o s , " " Am e n " ,  
" h er m a n o s  y h e r m a n a s " .  C u a l q u i er £ r a s e  res u l t a  £ e a  si l a  
u s a mo s  d e ma s i a d o . 
5 .  N o  d eb e  d e s c a n s a r s e  sabre e l  p u l p i t o .  
6 .  N o  d e b e  p a r a r s e  m u y  r i g i d a me n t e ,  s i n o  n a tu r a l m e n t e  del a n t e  
d �  l o s  h e r m a n o s . 
7 .  N o  d e b e  u s a r  d e ma s i a d o  g e s t o s  y mov i m i en t o s  d e l  c u erpo . Si , 
d e b e  mover l a s  m a n o a  y e l  cuerpo pero n a t u r a l m e n t e  y n o  
exces i v a men t e .  
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3 .  l A  d 6 n d e  d e bemos £ i j a r  l a  v i s t a  m i en t r a s  q u e  pred i c a mos ? 
4 .  l Es t a  b i e n  met er l a s  m a n e s  en l os bol s i l l o s  p a r a  pred i c a r ?  
S i  
5 .  l C 6 mo debemos p a r a r nos d e l a n t e  d e  los hermanos ? 
No 
6 .  l Es buena t ener a l ga e n  l a s  ma nes mient r a s  q u e  uno pred i q ue ? 
S i  No 
22 
7 .  l C 6 mo debe e l  pred i c a d or mover s u s  manes y s u  c uerpo,  con muchos 
mov i m i entos v i o l e n t e s  o en forma n a t u r a l  y t r anqu i l a ?  
8 .  l C u a l e s  son a l g u n a s  f r a s e s  q u e  u st e d  u otros u s a n  e x c e s i v a m e n t e ,  
q u e  pueden d i str a er d e l  mensa j e ?  
a s i  todos l o s  pred i c ad o r e s  t enemos 
i e r t a s  cost umbres que d i s t r a e n  y 
u e  n o  son m u y  a gr a d a b l es a l o s  
y e n t e s .  U n  a m i g o  i nt i ma o a l g un 
a m i l i a r  puede a y u d a r n o s  mucho con 
us correc c i on e s  y s ug erenc i a s .  
N o  e s  £ a c i l  r e c i b i r  l a  c r i t i c s ,  
e r a  n o s  p u e d e  a y u d a r  muc h i s i mo l 
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C U A DRO DE R E P A SO 
1 .  L a  buena prepa r ac i 6 n  y l a  buena present a c i 6 n  
son d e  i g u a l  i mpor t a n c i a  p a r a  e l  ser m 6 n .  
2 .  Los t r e s  metod as d e  present er un serm 6 n  son : 
A .  C o n  u n  bosque j o  s e nc i l l o ; 
B .  C o n  e l  ser m 6 n  e s c r i  t o ,  leyendo l o ; 
c .  C o n  e l  se r m 6 n  a pr e n d i d o  d e  memor i a .  
3 .  E n  e l  momenta d e  l a  presen t a c i 6 n  d e l  serm 6 n ,  
e l  pre d i c a d o r : 
A .  Debe m a n t en e r  u n a  a c t i tud pos i t i v e ; 
B .  Debe m a n t en er su a p a r i en c i a  y vest i me n t o  en forma 
present a b l e ; 
C .  Debe c u i d ar s e  d e  u s s r  p a l a br a s , gestos y 
mov i mi en t o s  i nd e b i d os o exces i v os .  
T A R E A S  OPC I O N ALES 
1 .  Consu l t e  con su profesor y t r a i g a  un pequefto men s a j e  a 
l a  c l a se u t i l i z a n d o  v a r i a s  costu mbres m a l a s  para 
d emos t r a r  c 6 mo uno n o  d e be pred i ca r .  
2 .  G r a b e  u n o  d e  sus sermones en u n a  c i n t a  d e  grabadora . 
Escuc h e  p a r a  e x a m i n a r  s i  h a y  c i er t a s  f r a s e s  
i n n e c e sa r i a s  o d e m a s i a d o  frec u e n t es que debe ev i t a r . 
3 .  D e  l a  l i st a  d e  c on s e j o s  sabre m a l a s  costumbres d e  
presen t a c i 6 n  a u n  a m i g o  i n t i ma o a un f am i l i a r .  P i d a  
q u e  l e  a y u d e  c o n  s u g e r en c i a s  o correcci ones e n  s u s  
sermo n e s .  
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A T E R I A  S U P L E M E N TAR I A  
n p r e d i c a d o r  d eb e  m a n t en e r  c o n t a c t o  con l o s  o y e n t e s  par med i a  d e  l a  
o z ,  p a r  med i a  d e  l o s  o j o s  y par med i a  d e  l a s  i de a s .  
22 
�-��� d e b e  ser c l ar a  y d e  v o l u men su£ i c i en t e  p a ra que todos escuchen . 
A d e m a s  e l  pred i c a d or debe v a r i e r  e l  t ono y e l  mov i mi en t o  d e  l a  
v o z  ( a  v ec e s  l en t o ,  a v eces mas r a p i d o ) p a ra e v i t a r  l a  mon o t on i a .  
��-�1�� d eben e s t a r  £ i j ados e n  l os oyentes . U n o  d e b e  procurer m i r a r  
a l os o j os d e  l os oyen tes . E l  mensa j e  es u n a  c o n v ersa c i 6n con 
l os o y e n t e s  y el p r e d i c a d or debe m a n t en er esta a c t i t u d  a m i s t osa 
h a c i a  l os h e r ma n o s . 
:��-����� t a m b i en prod u c en c o n t a c t o  person a l  con l os oyen t e s .  
u t i l i z e r  p a l a br a s  e n t e n d i b l es y s e n s i b l es y no p a l a b r a s  
desconoc i d a s  p o r  l os oyen t e s .  
:OM P RO B A C I ON D E  LEC C I ON 2 2  
1 .  L a s  re£eren c i a s  m a rg i n a l es y l a  con cord a n c i a . 
Debe 
2 .  P a ra b u s c a r  i n £orm a c i 6n sabre a l g u n  nombre , l u g a r  o pa l a bras 
desconoc i d a s .  
3 .  P a r a  e x p l i c a r  l os p a s a j e  d i £ i c i l es d e  l a  B i b l i a .  
4 .  Sent i mo s  t e mor o mi edo . 
5 .  ( Su s  pro p i a s  i d e a s ) 
6 .  U s a n d o  s o l a me n t e  u n  bosqu e j o .  
7 .  H a y  m a s  l i bert a d  p a r a  h a ce r  c a m b i o s  y seg u i r  l a  d i rec c i 6 n d e l  
Esp i r i t u  S a n t o .  
B. El E s p i r i t u  S a n t o  
9 .  L e y e n d o  e l  serm 6 n  e s c r i t o .  
0 .  
1 .  E s  mas e x a c t o ,  m a s  c l a r a .  
2 .  c 
3 .  R ec i t e r  e l  s er m 6 n  d e  memor i a .  
4 .  N o  n e ce s i t a  n o t e s  y puede £ i j a r  l a  v i s t a  a l os o y e n t e s . 
5 .  A p r e nd e r l o  d e  memor i a .  
6 .  
7 .  Leer e l  s er m 6 n  e s c r i t o ,  rec i t a r l o  d e  memor i a .  
B .  B.  
9 .  V amos a m e j o r a r  l a  presen t a c i 6 n  con experi en c i a .  
0 .  T i en e  q u e  a pa r e c er arreg l a d o  y o rd e n a d o .  ( Su s  propi a s  pa l ab r a s .  > 
1 .  < Su s  p ro p i a s  p a l a br a s  > 
2 .  N o .  
3 .  Debemos m i r a r  a l os oyentes . 
4 .  N o .  
5 .  R e c t o ,  n a t u r a l me n t e ,  s i n  d e sc a n s a r s e  sabre e l  pu l pi t o .  
6 .  N o .  
7 .  E n  £orma n at u r a l y t r a n q u i l a .  
B. ( Su s  prop i a s  i d ea s .  ) 
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: u y  b i e n .  Y a  est amos por t er m i n e r  e s t e  est u d i o  d e  l a  H o m i l et i c s .  
R e c u e r d a  b i en usted l a  Lecc i 6 n 2 2  s a b r e  l a  present a c i 6 n  d e l  ser m 6 n ?  
l C u a l  d e  l o s  tres metodos d e  present a c i 6 n  d e l  ser m 6 n  e s  mas 
£ a c i l ,  leer l o ,  memor i z a r l o  o u s a r  s i mplemente u n  bosque j o ?  
l C u a l  metoda d e  present a c i 6 n  e s  m a s  comun y u s a d o  por l a  m a y o r i a  
d e  l o s  pre d i c a dor e s ?  
l Que v e n t a j a t i e n e  el m e t o d a  d e  l ee r  o memo r i ze r el serm 6 n ?  
� Qu e  t i po d e  a ct i t u d  debe m a n t e n er u n  pred i c a do r  c u a n d o  pred i c a ? 
u n a  act i t ud 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
6 C 6 m o  d ebe ser l a  a p a r i e n c i a  y v es t i me n t o  d e l  p r e d i c a d o r ? 
l Qu e  t i po de p a l a b ra s ,  g e s t o s  y m o v i mi en t o s  se deben e v i t a r ? 
A s i  a pr en d i mo s  sabre c 6 mo present e r  e l  
serm 6 n . P e r o  l a  pred i c a c i 6 n  b i en presen t a d a  
n o  e s  e l  u n i c o  e l emen t o  en el c u l  t o .  N o  
v e n i mo s  a l a  i g l e s i a  s o l a m e n t e  p a r a  escuch a r  
a l  serm 6 n  y despues i rn o s . H a y  ����� 
e l ementos q u e  acompa � a n  la pred i c a c i 6 n .  
E n  est a l e c c i 6 n  veremos c u a l e s  son e s t o s  
o t r o s  e l e m e n t o s  y t a m b i e n  c u a l e s  son l o s  
prop 6 s i t os d e l  c u l t o .  E l  q u e  d i r i g e  e l  c u l t o  
s ie m p r e  t ie n e  q u e  buscar l a  a y u d a  d e  D i o s  
p a r a  c a d a  p a r t e .  
-
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6 Es e l  s e r m 6 n  e l  u n i c o  e l emen t o  neceserio d e  un buen c u l to ? 
S i  N o  
: 1  S e n o r  t i ene q u e  g u i a r nos e n  c e d a  p a r t e  y n o  so l amente en e l  ser m O n , 
� no ?  Lea a q u i  tr es pr o p 6 s i t o s  muy d e f i n i d o s  pare e l  c u l t o : 
l, P a r a  Q u �  Tener C u l t o ?  
P a r a  a d orer a D i e s .  
B .  P a r a  e d i f i c a r  a l os h e r m a n o s  en su f e  c r i s t i a n a .  
C .  P a r a  e n s e n a r  e l  e v a n g e l i c  a l a  gen t e  i n c o n v e rsa . 
L a  B i b l i a  e s t a  l l e n a  d e  e j emplos d e  l a  a d o ra c i 6 n  
a D i os . Lea u n  e j e m p l o  e n  S a l mo 9 5 : 1 - 7 .  
L Ponga un c i rc u l o  a l rededor d e  l a s  p a l a br a s  q u e  se e n c u e n t r a n  en 
Se lma 95 : 1 - 7  q u e  i n d i c a n  n u e s t r a  a c t i t u d  en la adora c i 6 n : 
a l egremen t e  t r i s t e me n t e  c o n  c r i t i c a s  
c o n  orgu l l o  con c a n t i cos c o n  j u b i l o  
) e l mo 95 : 1 - 7  e s  u n  e j empl o d e l  pri mer prop 6 s i t o  d e l  c u l t o  e v a n g� l i c o - ­
i d o r a r  a D i o s . A d o r a mo s  con acc i 6 n  d e  g r a c i e ,  con a l eg r i a  y con l a  
nu s i c a .  
3 .  l. Qu �  es e l  p r i me r  prop 6 s i t o  d e l  c u l t o  e v a n g � l i c o ?  
A hara b u s q u e  2 T i mo t e o  4 : 2 , d o n d e  P a b l o  d i ce q u e  
T i mo t e o  debe r e d a rgu i r ,  reprender < co r r eg i r ) y 
e x h o r t e r  c o n  t o d a  p a c i en c i a . E s t o  e s  e j e m p l o  d e l  
s e g u n d o  p ro p 6 s i t o  d e l  cu l t o : !�-��!f!���!�� a l o s  
h e r m a n o s  e n  su f e  c r i st i e n e .  
l O .  l. Qu �  e s  e l  segundo prop 6 s i t o  d e l  c u l t o ?  
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. 1 .  " Ed i f i c a r  a l o s  h e r m a n o s " e n  s u  f e  q u iere d e c i r  q u e  a n imamo s  a 
e l l o a ,  l o s  for t a l ecemoa,  y l o s  a y u damo s  entender b i e n .  En s u s  
prop i a s  p a l a b r a s  l qu e  q u i e r e  d e c i r  " ed i f i c a r " a l o s  hermanos e n  
l a  f e ?  
I P e d r o  3 : 1 5 e s  e j e m p l o  del t ercer pro p 6 s i t o  d e l  
c u l t o - - l a  e n s e ft a n z a  d e l  e v a n gel i c  a l o s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!��Q�Y��§Q§ · D i c e  q u e  d ebemos presen t e r  defenaa 
( o  e x p l i c a c i 6 n ) de la espera n z a  q u e  t e n emos en 
C r i s t o  Jesus . 
. 2 .  l A  q u i e n e s  debemos expl i c a r  n u es t r a  esperanza y c on f i anza 
en C r i s t o ?  
\ s i ,  e l  c u l t o  p u e d e  s e r v i r  p a ra a d o r a r ,  para e d i f i c a r  ( a y u d a r ) a los 
� r e y e n t e s ,  y p a r a  e v a n g e l i z e r  a l o s  i n conversos . 
. 3 .  l Qu e  e s  e l  tercer prop 6 s i t o  d e l  c u l t o ?  
. 4 .  S u b r a y e  l a s  f r a s e s  d e  aba j o  q u e  son prop 6 si t os d e l  c u l t o 
e v a n g e l i co q u e  h emos est u d i a d o : 
e n g a ft a r  a t o d o s  s eg u i r  cost u mbres est a b l ec i d a s  
a dorer a D i os obse r v e r  l os r i t e s  
e d i f i c a r  a l o s  h er m a n o s  e n s e ft a r  a l os i n c on v er sos 
c r i t i ca r  a los of i c i a l e s  
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s i  son los pro p 6 s i t os del c u l t o .  
A h a r a ,  c u a l e s  s o n  l o s  v a r i e s  
l em e n t o s  o l a s  v a r i e s  p a r t es d e l  
L EC C I ON 23 
u l  t o ?  r-----------------------. 
Los V a r ies El ementos en el C u l to 
1 .  La m u s i c a  
2 .  L a  o ra c i 6 n  en publ i co 
3 .  L a  l ec t u r a  b i b l i c a  
4 .  L a s  of r e n d a s  
5 .  El t e s t i m on i o  person a l  
E. .  La p r ed i ca c i  6 n  ( el 
s e r m 6 n ) 
A M U S I C A  c o n s t i t u y e  u n a  p a r t e  i mport a n t i s i ma d e l  c u l t o .  Puede ser 
t a n t o  voc a l  como i ns t r u me n t a l . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 .  ;, Cu a l es s o n  los dos t i pos d e  mu s i c a  q u e  podemos u s a r ? 
a m u s i c a  e s  u n a  m a n e r a  d e  u n i rse a t od os en l a  a l a ba n z a  a Dios . 
- - - - - - - - - - - - - -
a m b i en l a  mu s i c a  es u t i l  p a r a  d a r  u n  !��!!��� !�-e������! de l o  q u e  
n o  s i e n t e  e n  su cora z 6 n .  
6 .  ;, P a r a  q u e  s i r v e  l a  mu s i c a ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
s n e c e s a r i o  a d a p t e r  l a  m u s i c a  s e g u n  l a  oc a s i 6 n .  P a r  e j empl o ,  se 
u e d e  c a n t e r  h i mn os sabre la oraci 6 n  en el c u l t o  d e  o r a c i 6 n .  S e  p u e d e  
a n t a r  h i mn o s  sabre e l  a rrepent i mi e n t o  y l a  s a l v a c i 6 n  en e l  c u l t o  a l  
i r e  l i br e .  E n  e l  c u l t o  p u b l i c o  en l a  i g l es i a ,  e s  buena c a n t e r  sabre 
1 t ema del serm 6 n  o s a b re l a  v i d a  c r i s t i a n a .  
7 .  ;, Es b u e n a  c a n t a r  los m is mo s  h i mn o s  e n  c a d a  c u l to o e s  buen a 
v a r i e r  l a  mu s i c a  s e g u n  l a  oca s i 6 n ?  
8 .  ;. Qu e  t. i po d e  h i mn o s  son buenos p a r a  e l  c u l  t o  d e  o r a c i 6 n ?  
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. 9 .  z Qu e  h i rnn o s  son buenos p a r a  e l  c u l t o  a l  e i re l i bre ? 
: 1  d i rec tor de rn u s i c a  d e be ser u n o  q u e  c a n t a  b ien y q u e  conoce l o s  
1 i rnn o s .  Es rn e j or q u e  no s e a  e l  p a s tor q u e  pred i c a .  
�0 . z Qu i en debe d i r i g i r  l a  rn u s i c a  en e l  c u l t o ? 
:� -Q��� �Q� -������� g u i a  a t o d o s  h a c i a  D i o s . j Concentrernos l a s  m e n t e s  
en D i os l j Ol v i d ern o s  ot r a s  c a s a s  p a r a  f i j a rnos sol amente 
en El l 
� 1 . z Pa r a  q u e  v a l e  l a  ora c i 6 n  en p u b l i c o ,  p a r a  rnostrarnos m u y  s a n t o s  
y d e v o t o s  o p a r a  l l e g a r  h u rn i l d e rn e n t e  a l o s  p i e s  del S e ft or ? 
� v e c e s  u n  h e r m a n o  a n c i a n o  p u e d e  o r a r .  En o t r a  o c a s i 6 n q u i z a  un j oven 
; i n c e r o  puede p a r t i c i pa r  c o n  la o r a c i 6 n .  Pero todos t i enen que e s t e r  
> r a n d o  en s u  cor a z 6 n  rn i en t r a s  u n o  g u i a .  
� 2 .  z Debe ser e l  p a s t o r  e l  u n i co q u e  d i r i g e  a l a  congreg a c i 6 n e n  l a  
o ra c i 6 n  en p u bl i c o ?  
Si N o  
� 3 .  z En q u i en debemos f i j a r n o s  d u r a n t e  l a  or ac i 6 n  e n  pu b l i c o ?  
.A  L E C T U R A  B I BL I CA e s  o t r o  e le rn e n t o  rn u y  irnport a n t e .  Es e l  rnens a j e  
d i r e c t o  de D i os y p r e p a r e  a l o s  h erma n os p a r a  e l  serrn 6 n .  
�4 . z Qu e  l e  p a r e c e ,  l a  l ec t u r e  b i b l i c a  debe ser re l a c i on ad a  con e l  
t e m a  d e l  rnensa j e  o p u ed e  s e r  sabre c u a l q u i e r  terns a p a r t e ?  
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u a l q u i er h erma n o  q u e  s a be l eer b i e n  puede p a r t i c i p a r  con l a  l ec t u r e  
i b l i c a ,  a s i  t o m a n d o  p a r t e  en e l  c u l t o  p e r o  s i n  tener un c a r g o  
e m a s i a d o  d i £ i c i l .  
23 
5.  & Ou i e n e s  pueden p a r t i c i pa r  a y u d a nd o  con la l ec t u r e  d e  la B i bl i a ?  
A S  O F R E N D A S  y d i ezmos £orman parte t a mb i en d e  l a  adorac i 6 n  a D i os . 
No es u n  t i e m po d e  t r i st eza , mas b i e n  u n a  ac c i 6 n  d e  g r a c i a s  
a D i o s  en u n a  m a n e r a  v i su a l .  
6 .  & A  q u i e n  a d o r a m o s  c u a n d o  d e mos n u estros d i ezmos y o£ren d a s ?  
7 .  & Ou e  d e b e  s e r  n u e s t r o  a c t i t u d  e s p i r i t u a l  c u a n d o  prese n t a mos 
n u e s t ro s  d i ezmos y o£ren d a s ? 
Q§_!�§!!�Q�!Q§ perso n a l es d e  los h er m a n o s  deben expres a r  t a mb i e n  el 
gozo d e  v i v i r  l a  v i d a  c r i s t i a n a . E l  test i mo n i o  d e  un 
herma n o  £ i e l  es como med i c i n e p a r a  otro q u e  e s t e  d e sa n i ma d o .  
V a l e  l a  p e n a  q u e  el p a s t o r  o d i r i g e n t e  d e  t i e m po para l os 
t e s t i mo n i e s .  
8 .  & Debemos p e rm i t i r  t e s t i mon i e s  en el c u l t o  de v e z  en c u a n d o ?  
S i  N o  
9 .  E n  s u s  pro p i a s  p a l a br a s ,  & par q u e  e s  buena perm i t i r  l o s  
t e s t i m o n i e s  person a l e s  d e  los h e r m a nos ? 
o r  supuesto,  l a  p r ed i c a c i 6 n  d e  l a  P a l a br a  d e  D i o s  es d e  m u c h a  
m p o r t a n c i a .  Debemos g u a r d e r  s u f i c i e n t e  t i empo p a r a  d e s a rr o l lar e l  
e n s a j e  d e  D i os y t en e m o s  q u e  e x i g i r  l a  a t e n c i 6 n  de los h e r m a n o s .  
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0 .  � Qu e  l e  p a r e c e ?  � Ser i a  b u e na perm i t i r  muchos t est i mo n i e s  y m u c h a  
m u s i c a  y l i m i t e r  a l  pred i c a do r  a c i nco o d i e z  m i n u t e s  p a r a  
p r ed i ca r ?  
Si No 
P e r o  e n  l a  p r a c t i c e ,  h a ce m o s  m a l ! Es me j o r  a d e l a n t a r  e l  mensa j e  y 
e rm i n a r  c o n  un t e s t i m o n i o o un nume r o  espec i a l  d e  m u s i c a  e n  vez d e  
o b a r  t i empo d e l  men s a j e .  
1 .  & Qu e  pod r i a mos h a c er p a r a  a s e g u r a r  q u e  el p r e d i c a d o r  t e n d r i a  
s u f i c i e n t e  t i empo p a r a  e l  mensa j e ?  
t r o  c o n s e j o  f i n a l : c u i d a d o  q u e  el c u l t o  n o se p r o l o n g u e  d emasi a d o  y 
u e  t o d o  sea p a r a  l a  g l ori a d e  D i o s ,  n o  p a r a  l a  g l or i a  d e l  h ombr e .  El 
i r i g en t e  d e l  c u l t o  t i en e  que ser una persona s a b i a  y c a p a z  
s p i r i t u a l me n t e  p a r a  q u e  n o  se c a n s e n  a l o s  h e r ma n os .  
2 .  & Es buena p r o l o n g a r  e l  c u l t o  m u ch o ?  
v e c e s  e l  d i r i g e n t e  t i e n e  q u e  
n d i c a r  a l o s  h e r ma n os q u e  ya no 
ay m a s  t i empo p a r a  t e st i mo n i es 0 
a m u s i c a .  
3 .  & Qu e  p a s a  a v e c e s  s i  n o  s e  
p o n e  l i m i t e  a l a  p a r t i c i pa c i 6 n  
con t e s t i mo n i es y n u me r o s  
e s p ec i a l e s ?  
4 .  & A  q u i e n  q u e remos g l o r i f i c ar 
e n  c a d a  c u l t o  e v a n g e l i c o ?  
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C U A DR O  D E  R EP A SO 
1 .  Los prop 6 s i t os d e l  c u l t o  eva n g el i co son : 
A .  A d o r e r  a D i os 
LECC I O N  
B .  E d i f i c a r  a l o s  h er m a n os e n  l a  f e  c r i s t i a n a .  
C .  E n s e ft a r  el ev a n g el i c  a l a  gente i n convers a . 
2 .  H a y  q u e  tama r e n  c u e n t a  los v a r i o s  e l emen t os 
p r i n c i p a l es p a r a  d i r i g i r  u n  c u l t o : 
A .  La mu s i c a  < vo c a l  o i n s t r u me n t a l >  
B .  L a  orac i 6 n  e n  p u b l i c o  ( d i r i g i d o  a D i o s > 
C .  La l ec t u r e  b i b l i c a  < pa r a  d a r  f u n d a men t o  b i bl i co ) 
D .  L a s  ofren d a s  < pa ra a g r a d ec e r  a D i os ) 
2 3  
E .  Los t es t i mo n i e s  < pa r a  a n i ma r n o s  l o s  u nos a o t ros > 
F .  L a  p r e d i ca c i 6 n  ( ex p os i c i 6 n  d e  l a  P a l a br a  d e  D i os > 
1 A T E R I A  S U P LEMENTA R I A  
J n  r e g i s t r o  del arden d e  c u l t o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?S  u n a  c o s t u mbre q u e  a y u d a  e n  
n u c h a s  i g l e s i a s .  Se puede 
? s c r i b i r  en forma perma n e n t e  
1 n a  l i s t a  de l o s  e l ementos 
)Bra e l  cul t o .  
1 n  e j e m p l o : 
A l  l a d o  vemos 
r a m b i en el que d i r i g e  e l  c u l t o  
) U e d e  t en e r  e s t o s  e l ementos 
1 o t ad o s  e n  una p a pe l et a y p u e d e  
i n o t a r  l o s  n o m b r e s  d e  los h e r m a n o s  
1 u e  v a n  a p art i c i p a r .  P or e j em p l o • 
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Orac i 6 n  
H i mnos 
L e c t u r e  b i b l i c a 
N u mero espec i a l  
M en sa j e  
Test i mo n i e s  
H i mn o  
O r a c i 6 n  f i n a l  
O r d e n  d e l  C u l t o  
O r ac i 6 n  < por hermano Jose ) 
H i mnos < nu meros 1 1 2  y 325 > 
Lec t u r e  b i b l i c a  < un j 6 ven > 
N u mero espec i a l  ( f a mi l i a  G a rci a > 
M e n s a j e  ( pa r  p a st o r  P a blo > 
T es t i mo n i o  < si h a y > 
H i mn o  f i n a l  < n umero 3 2 > 
O ra c i 6 n  f i n a l  < An c i a n o  Tom a s ) 
. EC C I ON 2 3  
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T A R E A S  O P C I ONALES 
Haga un r e g i s t ro d e  arden d e  c u l t o  t a l  
e n c u e n t r a  e n  l a  M a t er i a l  S u p l ement a r i a  
l ecc i 6 n .  L l e v e l o  a s u  i g l e s i a . 
como se 
d e  est a 
2 .  H a g a  un serm 6 n  complete sabre l o s  prop 6 s i t o s  d e l  
c u l t o ,  u t i l i z a ndo l o s  prop 6 s i tos q u e  hemos 
e st u d i a d o  en esta lecc i 6 n .  
3 .  P o n g a  l a s  e n s e � a n z a s  d e  e s t a  l e cc i 6 n  sabre l o s  
e l e m e n t o s  d e l  c u l t o  en una forma orde n a d a  p a r a  
e n se � a r  a los d i r i ge n t e s  ( a n c i a nos o conc i l i o ) d e  
l a  i g l e s i a .  
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1 .  U s a r  s i mp l emen te u n  bosq ue j o .  
2 .  Usar u n  bosq u e j o s en c i l l o .  
3 .  Es m a s  c l a ra y e x a c t o .  
4 . U n a  a c t i t u d  pos i t i v e  
5 .  Prese n t a b l e ,  de buen a seo 
6 .  Debe e v i t a r  l o s  g e s t o s  y mov i m i e n t o s  v i o l e n t o s  y e x c e s i v os 
7 .  No 
8 .  A l egrement e ,  con ca n t i c os , con j u b i l o  
9 .  A d o r a r  a D i o s  
L O .  Ed i f i c a r  a l os h er m a n o s  e n  s u  f e  c r i st i a n a . 
L 1 .  < Su s  prop i a s  p a l a b ra s ) 
L 2 .  A los i nconversos 
l 3 .  E n s e � a r  e l  e v a n g e l i o  a l a  g e n t e  i n convers a . 
L 4 .  A d o r e r  a D i o s , e d i f i c a r  a los h er m a n os , e n s e fi a r  a l os i n conv ersos 
L 5 .  V o c a l  e i ns t rumen t a l  
L 6 .  P a r a  u n i r s e  a t o d o s  y p a r a  d a r  t e s t i mo n i o  person a l  
L 7 .  E s  buena v a r i a r  l a  m u s i c a . 
L 8 .  H i mnos a c er c a  d e  l a  o r ac i 6 n .  
� 9 .  H i mnos acerca d e l  a rrepen t i m i e n t o  y l a  s a l v a c i 6 n  
�0 . U n o  q u e  c a n t a  b i e n  y q u e  con oce l os h i mn o s .  
� 1 .  P a r a  l l e g a r  h u m i l deme n t e  a l os p i es del Sefior 
� 2 .  No 
� 3 .  En D i o s .  
�4 . Debe ser rel a c i on ad a  con el t ema d e l  men s a j e .  
� 5 .  C u a l qu i er h e r m a n o  q u e  s a b e  l ee r  b i e n .  
� 6 .  A D i o s .  
�7 . De a d or a c i 6 n  y a c c i 6 n  d e  g r a c i a s  a D i o s . 
� 8 .  S i . 
� 9 .  ( Su s  prop i a s  p a l a b r a s  > 
3 0 .  N o .  
3 1 . Podri e mos t e rm i n er con t e st i mo n i o  o mus i c a ,  d a n d o  s u f i c i en t e  
t i empo p a r a  e l  m e n s a j e .  
3 2 .  U s u a l me n t e  q u e  n o .  
1 3 .  R o b e  t i empo d e l  mensa j e .  
!4 . A D i o s . 
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R EP A S O  D E  LA S L EC C I ONES 
Y a  e s t a mos por t e r m i n e r ! E s t e s  
e c c i on e s  h a n  t e n i do e l  p r op 6 s i t o  d e  
a r  v i d a  a s u  serm 6 n .  P o r  med i a  
- -
- - - -
l us t r a c i on es ,  c o n  e l  u s o  d e  l a  concord a n c i a ,  
1 9 - 23 
1 d i cc i o n a r i o  b i b l i co ,  l a s  referen c i a s  
a rg i n a l es y l os comen t a ri os u s t e d  p u ede 
r e p a r a r  men s a j e s  con e n t u s i a smo e in t e res . � 
�k 
E C C I ON 1 9  - E L  USO D E  LAS I LU S TR A C I ON E S  
6 Cu a l es son l o s  t r e s  prop 6 s i to s  de l a s  i l u s t r a c i on e s ? 
A .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
8 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ------
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
L EC C I ON 2 4  
M e n c i o n e  d os o t res f u e n t e s  de donde podemos s a c a r  i l u st r a c i o n e s  
p a r a  l o s  sermon es : 
6 Qu e  es u n a  i l u st r a c i 6 n  v i s u a l ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
& Qu e  q u·i er e  d e c i r  " i l u s t ra c i 6 n  n a rr a t i ve " ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ 
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. E C C I O N  2 4  REPASO 
5 .  Ponga una f l ec h a  d e s d e  e l  t i po d e  i l u str a c i 6 n  e n  Columna A haste 
u n  e j e m p l o  q u e  l e  corresponde e n  l a  C o l u m n a  B :  
C o l u m n a  A 
A .  La i l u s t r ac i 6 n  v i s u a l  
B .  La i l u s t r a c i 6 n  na r r a t i v e  
C .  La i l u st r a c i 6 n  a ne c d ot a 
D .  La i l u st r a c i 6 n  de 
c o m p a r a c i 6 n  
C o l u m n a  B 
1 .  El c u e n t o  d e l  perro q u e  
com i 6  p a g i n a s  d e  l a  B i b l i a .  
2 .  U n  c u ad r o  d e  Jesus y los n i � o s  
3 .  La v i d a  d e  u n  creyent e e s  como 
un n i �o que come y crece 
cont i n u a me n t e .  
4 .  La h i s t or ia de Jon a s .  
. E C C I ON 2 0  - LOS A U X I L I OS P A R A  E L  P R E D I C A DOR 
> - ;, Cu a l e s  son l o s  d o s  u s o s  d e  l a  concor d a n c i a  b i b l i c a ? 
A .  
B .  
;, D 6 n d e  s e  encu e n t r a n  " l a s  r e fere n c i a s  marg i n a l e s " ?  
• .  ;, P a r a  q u e  s i r v e n  l a s  r e ferenc i a s  m a rg i n a l e s ?  
E C C I ON 2 1  - LOS A U X I L I OS P A R A  E L  P R E D I C A DOR 
1 .  ;, Pa r a  q u e  s i r ve e l  d i c c i o n a r i o  b i b l i co ?  
A .  
B .  
c . 
________ _ _ __ _ _ _ _______________________________________________ _ 
0 .  ;, Pa r a  q u e  s i r v e  e l  come n t a r i o  b i b l i c o ?  
____ _______________ _______ _ 
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R E P A SO LECC I ON 24 
1 .  C o n t e s t e  e s t a s  4 pregu n t a s ,  i n d i ca n d o  c u a l  a u x i l i o  b i b l i co s e r i a  
me j or ,  l a  concor d a n c i a ,  l a s  re£ere n c i a s  marg i n a l es ,  el 
d i c c i o n a r i o  bi b l i co o u n  comen t a r i o : 
A .  & C u a l  au x i l i o  me a y u d a  con i n £orma c i 6 n  sabre l a  c i u d a d  d e  
J er u s a l e m ? 
B .  & Cu a l  au x i l i o  b i b l i co m e  a y u d a  buscar u n  vers i c u l o  que h e  
o l v i d a d o ,  pero q u e  c o m i e n z a  a s i : " M a s  el £ ru t o  d e l  E s p i r i t u  
es amor . " ?  
C .  & Cu a l  a u x i l i o  bi b l i co me a y u d a  entender u n  pasa j e  d i £ i c i l  
d e l  l i bra d e  Roma n o s ? 
D .  & C u a l  a u x i l i o  b i b l i c o m e  a y u d a  encontrar otras c i t as 
b i b l i c a s  r e l a c i o n a d a s  con Hechos,  c a p i t u l o  2 ?  
. EC C I ON 2 2  - P R E D I C A N DO E L  S E R M O N  
. 2 .  & Cu a l es son l os t r e s  m e t o d o s  
p r i n c i p a l e s d e  E�����!�� u n  
serm 6 n  a l  p u b l i c o ?  
A .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
B .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
c .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
L 3 .  & Cu a l es son a l g u n a s  m a l a s  
cost umbres d e  p r e d i ca do r e s  
q u e  debemos e v i t a r ?  
- 1 69 -
LEC C I ON 2 4  R E P A S O  
1 4 .  l Qu e  podemos d e c i r  a c e r c a  d e l  a se o  y vest i me n t o  d e l  pred i c a dor ? 
LEC C I O N  23 - D I R I G I E NDO EL CULTO 
1 5 .  l C u a l e s  son l o s  t r e s  pr o p 6 s i t o s  d e  u n  c u l t o  e v a n ge l i c o : 
A .  
B .  
c .  
1 6 .  H a g a  u n a  l i st a  d e  l o s  s e i s  e l e me n t o s  pr i n c i p a l e s  para u n  c u l t o : 
A .  
B .  
c .  
D .  
E . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
F .  
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